


# खेल तमाइो जादू की अपर्व पुस्तक तिलस्मी जादूगर 

इस पुस्तकसे चाहेजो सी पुरुष पेसे २ श्राभ्र्यर्य दायक खेल केसे पानी के बर्तन में फूल तैयार करना डिध्हीमें रुपया छुपना जादू की पेटी बनाना, मनुष्य को गुस करना, छाती पर पत्थर तुड़बाना, जीभपर छुरी मारना, काग़ज़ की मर्उलयोंको लड़ाना काया कल्प करना, लोहे की गरम ज़ंजीर हाथ से संतना दारू का दूध बनाना, श्रांम और श्रनबास के पेड़ फौरन पेदा करना अंगूटी गुप्र करना, टोपी से अ्राग निकालना, यिच्छू पेदा करना शत्यादि श्रनेक जादू के खेल खवयं सीखलैगे मू० ?।

$$
\begin{aligned}
& \text { कत्रियुग में मत्यक्ष फल दिखाने वाली } \\
& \text { उप सम लिशाम/त }
\end{aligned}
$$

जिसनें योग बियाके समलत अंग मेल्मऱे़ हिभाडिज्म ढ़ारा घूसरे मनुध्य का रह्स्य जानना, दूर देश की बातों को एकही घ्यान पर पेटेहुए क्ञया मान्नमे जान लंनो पृथ्ची में गढ़ाहुश्रा धन देखना पश्र पद्धियों की बोली पहचानना צ्रंतर्धर्यान होना चाते जितना हृलका व मा री हो जाना बिना श्रोवधि पान किये फटिन रोगों की चिकित्ला करनां मूत घेत इत्यादि को बुलाना मृतक आत्माओं से वतचीत करना यंज्र मंत्र तंत्र बशीकरणा फरना तिकाल दर्शी आयना मेस्यरेज्म की शंगुरी धाद् बनाले की सुगम रीति घर्साति हे जिन्हें भ्राप बाज़ार से पांच? रुणयें घन में बरीद्ते हें दे 水मूलय पुस्तक का मू० ? खर्च F )

$$
\begin{aligned}
& \text { मिलने ना पला-गुलजार कुपनी बुः } \\
& \text { cc-o Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri }
\end{aligned}
$$



जगत प्रसिद्ध चौदह विद्याग्रों में से ज्योतिष विद्या मी एक कला है। इसमें ग्रह सकबन्धी बिषयों का विचार किया गया है भाचीनकाल के ॠहि महर्षि प्रायः इसी विद्या दारा भूत भन्चिघ्बत श्रैर वर्तमान काल का हाल कहा करते थे। इसी विद्या द्वारा मनुष्य के भाग्य की परीक्षा मी करते थे। जिस समय इस विद्या का भानु श्रपनी पूर्श कलाग्र्रों से प्रकाशमान होरहा था वह समय संस्कृत भाषा का था इस लिये इस विषय पर जितने भी सिद्धान्त लिखे गये वह सब संस्क्रत भाषो में ही थे श्रब श्रा कर समय ने पलटा खाया संस्कृत भाषा के ज्ञाता कम होते गये धीरे धीरे जैसी भाषा नई बतती गई वैसी ही भाषा में उनका श्रनुवाद् होता गया। यहां तक नौवत पहुंची कि हिंदी भाषा में भी श्रनुवाद् हुग्रा। परन्तु वह ऐसा़ पेचीदा श्रौर गोल मोल हुग्रा जिसको साधारए। मनुष्य सरलता पूर्वक नहीं समभ सकते हैं।

यो तो श्रतेक ग्रन्थ इस विषय पर श्रब तक पकाशित हो चुके हैं। परन्तु जन साधारा के हितार्थ कोई मी सरल श्रीर साधारए भाषा वाला ऐेसा उपयोगी ग्रन्थ ग्रमीतक प्रकाशित नहीं हुग्रा श्रतप्व इस ज्रुटि को पूर्ण करने का उद्योग ला० शोभाराम "जैसवाल"मालिक गुलाजार कस्पनी श्रलीगढ़ने बहुत गा धन व्यय कर श्रनेक प्राचीन प्रकाशित तथा श्रप्रकोशितग्रन्थों का संग्रह कर उसको सरल भाषामें लिखनेकाभार मेरे ऊपर गला जिससे प्रृ्येक मनुष्य श्रपना कार्य सुगमता से निकाल CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

सके चुंकि ज्योतिष विद्या बड़े महत्वकी है उसका समभ्नना महा कठिन है फिर मी उसको सरल भाषा में करना इतने बड़े कार्य का बोम उठाना श्रपने बल से परे समभ ग्रनेक ज्योतिष विद्धानों की सहायता लेकर लिखना प्रारंभ्म किया। इसमें श्रनेक विषय ऐसे भी हैं कि जिनका प्रत्येक मनुष्य को सदैव काम पड़ता रहता है ज्योतिष का काम करने वालों को तो बड़े काम की चीज है। इसमें ग्रहों की गखना उनके शुमाशुम फल जन्म कुन्डली वर्षफल इत्यादि नित्य प्रति ब्यवहार में ग्राने वाली सभी बातोंके श्रतिरिक मनुष्य के "भाग्य परीज्ता" पर श्रधिक विस्तार दिया गया है। प्रत्येक वसतु की तेजी मंदी चोरी गई वस्तु का मिलना न मिलना षृथ्वी में गढ़ा धन इत्यादि विषयो का भी वर्शुन है।

हम उक्त महानुभाव ला० शोभाराम " जैसवाल " मालिक गुलजार कम्पनी फ्रलीगढ़ को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्हौने इस कमी को पूर्ण करने के लिये श्रपना श्रमूल्य समय श्रोर धन दौनोंही खर्चकर परोपकार किया श्रौर जन साधाराको ज्योतिषका प्रकाश दिखलाकर भाग्य परीज्ता करानेमें सहायता दी

ज्योतिष विद्या का समस्त फल उसकी गणित पर निर्भर है यदि जयोर्तिष पंडितों ने उसका गरित ठीक ठीक निकाल ल्रिया तो फल भी श्रवश्य सही होग। श्रतएव विद्दजनो से निवेद्न है कि वह गाित करने में मूल न करें श्रन्यथा फल गलत निकलेगा श्रौर म नुष्य उस पर ध्यान न दैंगे । ऐसी प्रिय पुस्तक के प्रकाशित करने का सर्वाधिकार ला० शोभाराम "जैसवाल" मालिक गुलजार कम्पनी श्रलीगढ़ को दे द्विया है ताकि वह इसका प्रचार सर्वश्र में सदैव करते रहें।

लेखक-


## साग्य <br> 

प्रथमाध्याय
覣
$\frac{5}{6}$ प्रा $\frac{4}{3}$ चीन जोति श्राचायों ने ज्योतिष विद्या द्वारा जो रु ग्राहादि सिद्धिन्तों का निर्माए किया है उन्हीं हारा भाग्य परित्ता की जाती है। जन्म काल में जो गुसागुस गृह पड़ते हैं चही श्रवना फल समय पाकर दिखाया करते हैं। उन्ही ग्रहों को समय श्राने से पूर्व जान लेना मनुष्य का भविप्य श्रथवा उस के भाग्य की परीक्षा है।
ग्रह क्या चीज है

ग्रह ग्राकाश में घूमते तथा दिखाई देने बाली चीज़ हैं। इन ग्रहों की पहचान को भारत के श्रतिरिक यूरूप वाले मी मानते हैं। फारसी औरीर श्रर्वी भाषा वालों ने तो गूरूप वालों से भी पहिले ग्रह की चालों के नकरों का श्रनुवाद संस्कृत पुस्तकों से ग्रपनी भाषा में कर डाला था। जिस प्रकार कि श्राकाश में स्यर्यदि ग्रह है। उसी प्रकार पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। जिस को भूलोक या भूगोल कहते हैं।

ग्राकाश में ग्रसंख्य ग्रह सूयं के चारों श्रोर घूमते रहते हैं परन्तु प्राचीन श्राचार्यों ने उन में से मुल्य पांच माने हैं। यही पांच पह सब से बड़े हैं इन ग्रहों में से पहिला बुध, दूसरा शुक्त, तीसरा मंगल चौथा वृह्टति, पांचवां शानि है।

इन पाँ बों के श्रतिसित्र दो ग्रह श्रैर है जिन में से एक को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं वह छहा है ग्रह चन्द्रमा है श्रौर सब का श्रधिपत सांतवां सूर्य है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## सौर्य वर्ष

सूर्य पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा हैं इस के चारों ग्रोर समझत ग्रह घूमते रहने हैं। यह किसी के पीछे नहीं घूमता केवल श्रपनी कीली पर घूमता रहता है। सूर्य का घेरा चार भागों में बिभाजित हैं औौर प्रत्येक भाग के तीन तीन भाग समानांश किये है ग्रर्थात् $8 \times$ ३=१२ के, इस लिये केन्द्र से समानान्तर सूर्य के बारह भाग हुये ।
वर्ष और माए कैसे बने

चूकि $\because$ सूर्य १२ भागों में विभाजित है श्रौर प्रत्येक भाग को ३० श्रंश का जोतिर्विदज्जनों ने माना है $-\{२ \times$ ३० $=$ ३६० यह समस्त वृत के श्रंश हुऐ यदि इस में १२ का भाग दिया जाता है तो $३ ६ \circ \div १ २=$ ३० ग्रर्थव्त् सूर्य के घेर के चतुर कौए का एक भाग श्राया।


CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## संकाति किसे कहते हैं

सूर्य का घेरा जो बोरह भागों में बटा हुग्रा है उसके प्रत्येक भागT को सकांति कहते हैं। ग्रर्थात् सूर्य इून्हीं बारह भागों के सामने ग्राता जाता रहता है। ग्रथवा यों कहिये कि सूयं के ठहरने के यह वारह स्यान हैं। इन्हीं को शीश व लग्न ज्योर्तिडचायों ने माना है। सूर्य को एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में जितना मार्ग चलना पड़ता है वह प्रत्येक तीस श्रंश का है इस लिये एक भाग से दूसरे भाग तक श्राना उसका एक सूर्थ मास हुग्रा।
बर्ष त्रैरार मास कैसे बने

सूर्य की चाल से वर्ष और्रोर मास बनाये गये हैं $\because$ सूर्य के भाग १२ हैं ग्रोर प्रत्येक की दूरी ३० श्रंश की है $\therefore ३ ० \times १ २=३ ६ ०$ ग्रंश का एक वर्ष हुग्रा ग्रर्थात् ३६० ग्रंश जब सूर्य चल लेगा तब ही उसका एक चक पूरा हो जावेगा उसी को एक वर्ष कहेंगे। श्रैर एक भाग से दूसरे भाग की दूरी ३० ग्रांश की है इसलिये प्रत्येक भाग को एक सर्थ मास माना इन्हीं भागों के साथ साथ गृह भी चलते रहते हैं इसलिये उन ग्रह को दिन मान लिया चाहे रविबार सोमवार इत्यादि को दिन कहिये चाहे गृह ग्रर्थ दोनों का एक ही है
सूर्य को चाल

सूर्य का वर्ष ३६प दिन २ू घड़ी ₹१ पल ३० विपल का होता है - सूर्य का च्यास च६पप 000 मील का है और सूर्य की चाल एक सैकंड में १ह मील की है श्रौर श४ घंटे में १६धध६०० मील चलता है इस कारए उसका प्रकाश $=$ सैकिंडमें पृथ्वो पर श्यावेगा। सूर्य के उत्तरायन श्रौर दन्तिएायन दो श्रयन होते हैं। CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## चन्द्र वर्ष

यह पृथ्वी के चारो ग्रोर २हरे दिन में घूम लेता है। यह पृथ्वी से २श्र लाख मील के ग्रनुमान तर है। इसका एक भाग सदैव पृथ्वी की श्रोर रहता है। चन्द्रमा सदेव घटता वढ़ता रहतर है इसी कारण चन्द्रमास के दो पत्क रकले हैं जिनको शुक्ष पत्त श्रौर कृष्या पत्त कहते हैं चन्द्रवर्ष का एक मास २ह $\frac{9}{2}$ दिन का होता है ग्रौर साल के ?२ मास होते हैं
$\because २ २ \times ₹ \S \frac{9}{२}=$ ३ $\%$ के इससे सिद्धि हुग्रा कि चन्द्र वर्ष ३थ४ दिन का है मुसलमान इसको साल कमरी कहते हैं।
साल कमरी का मेद

चूंकि मुसलमान साल को चन्द्रमा से मानते हैं इसलिये उनका वर्ष इथ४ दिन का होता है कभी कमी ₹पу दिन भी हो जाते हैं श्रौर इंग्रॅंजों का वर्ष ₹६प दिन ६ घंटेका होता है परन्तु भारतीय दोनों को मानते हैं क्योंकि सौर्य मास मेषादि राशि हैं श्रौर चन्द्रमास चैत्र वैसाखादि है इंग्रेंजी मास में जो ६ घंटे श्रधिक बढ़े हुपे हैं बही चौथी साल में जाकर एक दिन बढ़ जाता है ग्रर्थात् जिस साल को चार का भाग देने से पूरा बट जाय उसी साल में फरवरी महीजा २ह दिन का होजावेगा

## त्रधधिक मास

भारतीय चन्द्र श्रौर सूर्य दोनों वर्षो को मानते हैं इस लिये वह दोनों के श्रन्तर को निकाल कर श्रधिक मास निकाल लेते हैं जिस का नाम लौंद है। मुख्य श्रामि प्रायः लोद मास निकालने का यही है कि दोनो वर्ँ की काल संख्या मिल कर पक रही श्राने। भारत के मुसलमांनों के श्रतिरिक ईरानी लोग लॉद्द काल मानते हैं ।

[^0]
## चन्द्रमा के ठहरने का समय

प्रत्येक राशि ग्रथवा लग्न या संकांन्त के राशि भाग पर २१ दिन तक रहता है।

## सुर्य ग्रहण निकालना

जिस समय चन्द्रमा घूमते २ सूर्य श्रौर पृथ्वी के वीच में ग्राजावेगा उसी समय सूर्य ग्रहए हो जावेगा।
बुध का वर्ष

बुध चृथ्वी से 20 करोड़ मील की दूरी पर है श्रीर सूर्य से उ करोड़ मील दूर है इसकी चाल प्रति सैकेंएड ३० मील की है उ्गास इस का ₹००० मील है। $=\boxed{\text { दिन में सूर्य के चारो }}$ श्रोर घूम लेता है इस लिये भूमि के $\overline{\text { E }}$ दिन का इस का एक वर्ष है इसके दिन रात २४ घटे पूमिनट के श्रनुमान् होते हैं।
शुक का वर्ष

यह सूर्य से ६ करोड़ ७० लाख श्रीर पृथ्नी से २६ करोड़ ह०० लाख मील दूर है ब्यास ७००० मील है। २२४ दिन में सूर्य के गिर्द हूम लेता है इस लिये २२४ दिन का वर्ष शुक का हुग्रा यह एक राशि पर शू दिन ठहरता है।

## मझ्ल का वर्ष

इसका श्रन्तर भूमिसे ३० करोड़ मील श्रौर सूर्यसे श४ करोड़ दस लाब मील दूर है ठ्यास इसका ३२०० मील है यह सूर्य के गिर्द ६च७ दिन में घूम लेता है इस लिये इस का वर्ष ६ $\begin{aligned} & \text { दिन }\end{aligned}$ का हुग्रा श्रौर द्वित्-0 \% \% wiw

## बृह्म्पतिते का वर्ष

यह सूर्य से $\mp २$ ऋराड़द० लाख मील और्रौर पृथ्वी से हॅ करोड़ मील दूर है श्रौर ब्यास १२००० मील है यह २हरे या ३० वर्ष में सूर्य के चारों श्रोर चक्र लगाता है इस लिये एक राशि पर ३ल मास उहरता है।

## राहु च्रोर केतुकी वर्ष

इन दोनों ग्रहों का पता नहीं चलता केचल गरित के ग्रन्थों में सात ही यह श्राये हैं जिन को सात दिन या घह कहते हैं इन्हीं के कुएडली में १२ घर बनाये जाते हैं। इन गहों का पता भारतीय ग्रन्थों के प्रतिरिक्त ग्रीकादि विदेशी धुस्तकोजें भी नहीं है परन्तु ग्रह लाघवादिके इन का वर्ग इस प्रकार कहते हैं कि-

यह सूर्य से २ लाख मील दूर है क्यास २२०० मील हैं यह सूर्य के गिर्दे शॅ साल में घूम श्राते हैं यह दौनो ग्रह श्रपने से सातवें गृह में ग्रर्थात दोनों श्रामने सामने हैं।

## राशियों के रवामी

मेषका मंगल, वृषका शुक, मिथुनका बुध, कर्कका चन्द्दमा, सिंहका सूर्य, कन्या का वुध, तुलाका शुक. बृश्चिक का मंगल, धनका घहस्पति,मकरका शनि, कुम्मका शनि,मीनका वृहस्पति।

## इाशियों का रूप

मेब का मेंढे के श्रनुसार, चृष वैल के समान मिथुन का दो जुड़े मनुष्यों का कर्क का केकड़े के समान (नदी जन्तु) सिंह का शोर, कन्या का लड़की, तुला का तरजजु, बृश्चिक का बिच्छू, धन का धनुष, मकर का नाका या मगर, कुग्म का घड़ा, मीन का मछली, समान रूप है।

जिस प्रकार के नाम इन राशियों के हैं उसी प्रकार के उनके स्वरूप सी माने गये हैं ग्रार्थात् मेव का ग्रर्थ मेंढ़ा है त्रौर बृष का बैल इसी प्रकार श्रौरों को मी जानो।
रशि चन

मेन-राशि ुर्लिग श्रवस्था इसकी चर विषम है रंग इस का लालहै वर्श च्तत्री तथा चार पैर वाला शरीरका पुष्ट,स्वसाव का उग्र, पर्वत वासी दिन में बलवान तथा कांति का रूखा है।

वृं-इसर्की नारी संज्ञा है स्थिर वायु कारक सतो गुणी रूखा है।

मि भुन-पुर्लिग का मध्यम बिषम वायु कारक चिकना है
कर्क-स्स्रीलिंग मध्यम कफकारी श्रौर चिकने रूपका होता है
सिह-पुर्लिंग स्थिर शरीर ह्ठष्ट पुष्ट विषम पित्त कारी श्रौर रूखा होता है।

कून्या-खी लिंग कफ कारी चिकना होता है।
तुल-पुर्लिंग शरीर का पुष्ट विषम पित्तकारी रुखा है।
वृश्चिक स्ती लिग शवेत वर्ए दुबला पतला सम कफ कारीत्रौर रूखा होता है।

ध्रन-पुलिग बिषम पित्तकारी रजोगुएी उग्र स्वभाव रूखा होता है।

मकर-स्नी लिंग पीला वर्एां चार चरण वाला देह का पुष्ट सम बायुकारी मैला श्रौर रूखा होता है।

कुम्भ-दो चर्या वाला पुर्लिग पुष्ट शरीर वाला बिषम वायु कारक श्रौर रूबा होता है।

मोन स्री लिंग बिना चरएा वाला पुष्ट शरीर सम कफ कारी चिकना होता है।

चतुर ज्योतिबी इन्हीं राशियोंके ग्राकार बिचार श्रौर स्वभाव तथा रंगरूपके श्रनुसार फल कहते हैं तथा जन्मपत्र बनाते हैं
लग बिचार

ज्योतििनिद्या में संकान्ति साशि श्रौर लग्न तीनों का श्रर्थ CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

एक ही है। मेबादि राशियों का संम्बन्ध सूर्य के साथ है इस लिये उस के बारह भागों का नाम बारह महीने श्रैर उन के एक एक ग्रंश का नाम महूर्त या दिन है। यह संकान्ति के दिन छोटे बड़े हुग्रा करते हैं। क्यों कि कोई संकान्ति ३० महूर्ती कोई २ह ग्रौर कोई ३१ मुहूर्तोतक की बैठती है। इस हिसाब से कोई महीना ३० दिन का कोई $२ \varepsilon$ का श्रौर कोई ३? का हुग्रा करता है। जिस समय सूर्य बारह राशियों के बारह ग्रंश ग्रर्थात व्यास चार्ऐों श्रोर घूम लेगा तब एक सालपूरा होजात्रेगा

सर्य श्रपनी धुरी पर ६० घड़ियों में एक वार घूम लिया करता है इस लिये है० घड़ी का ? दिनरात हो जाता है।

मेब राशि की संकान्ति सदेव इंगरेज़ी तारीख ?३ ग्रभ्रैल को हुश्रा करती है। जिस दिन इंग्रेजी मास की १३ श्रप्रैल होगी उसी दिन मेष राशि का पहला श्रंश हो जाबेगा श्रर्थात मेब राशि का पहला दिन हुग्रा। इसी प्रकार ३० या ३? दिन में मेष राशि को समाति कर जव वृष राशि पर श्रावेगा तो उस दिन वृष राशि में एक सौर्य मास हो जावेगा। उन तीसौ दिन के भीतर प्रातः काल के समय सूर्य मेव राशि का रहेगा फिर बृष रशि में ग्राकर ६० घड़ी रह कर मिथुन राशि में पहुंच जावेगा तब छृष की संकान्ति $2 \%$ मई को होगी उस समय सूर्योदय में बृव लग्न रहेगी फिर मिथुन कर्कादि से लेकर सारे दिन रात में मेष तक पहुंच जावेगा ।

## हंप्रेजी तारीख से संकान्ति लगाना

चूँकि मेव की संकान्ति १३ श्रमैल को होती है इस लिये मास की समाति $१ ३$ मई को संक्रान्त हो जावे इस के बाद ३० दिन चल कर $१ ४$ जून को मिथुन की फिर ३? दिन चल कर 24. जोलाई को कर्क की फिर १द त्रगस्त को सिंद्ध की १द

सितन्बर को कन्या की श६ श्रक्तूवर को तुल की तथा श१ नवम्बर को बृध्यिक की श्रौर शै दिसम्बर को धन की इसी प्रकार १२ जनवरी कों मकर की १२ फरवरी को कुम्म की श्रीर १३ मार्च को मीन की होगी।


## मतलब की बात

यह पुस्तक ज्योतिष पंडितो को सदैच श्रपने पास रखनी चाहिये इससे उन को बडी सहायता मिलेगी। जोतिर्विद्धजनों को गुणा भाग औौर चैराशिक श्रवश्य सीखलेना ञ्राहिये क्योंकि ज्योतिबिंद्या में इसी का श्रधिक काम पड़ता है। मुख्य बात कुंडली का फल कहने तथा फुंडली के बनाने में ठीक समयकी श्रावश्यकता है। यदि समय ठीक होगा तो फल ठीक निकलेगा इस लिये बालक के जन्म होने से एक दो दिन पूर्व श्रपने घर में सही समय मिला कर एक घड़ी एख लेनी चाहियं जिस से कि जन्म का समय घटा मिनट तथा सेकड सहित सही ज्ञान हो जावे ।
जन्म कुण्डली बनाना

जन्म पत्री वनाने में मुख्य इष्ट काल श्रौर जन्म के सही समय की भ्राबश्यकता पड़ती है इसत्रिये विद्धज्जन इस का बिशेष ध्यान रखखै साथ ही साथ लग्न, श्रौर द्विन मान की भी श्रावश्यकता होती है।

## दिन का इट निकालना

जब जन्म का समय ठीक मालूम होजावे तब पंचांग में जन्म दिन का दिनमान देख कर उस का श्राधा करलो दो पहर के बारह बजे का वक्त निकल श्रावेगा क्यों कि पंचाँग में जो दिन मान रक्खा है यह पूर रात दिन का दिनमान है जब इस का स्राधा किया तो $Q P$ घंदे श्रर्थात् दिन के बारह बजे का निर्कल ग्राया। यदि वच्चे का जन्म दिन के बारह बजे का है तो उसका बही इष्ट मानलो। यदि इस से

पहिले का है तो उन घंटे श्रौर मिनट के घडी पल बना कर दिनार्धमं से घटा दो। यदि दोपहर के बारह बजे के बाद् का है तो उस के घड़ी पत्ल बना कर जोड़दो इष्ट निकल श्रावेगा।

## रात्रि का इष्ट निकालना

जिस प्रकार दिन के जन्म में दिन मान पंचाङ्ग में देख कर दिन का इष्ट निकाला है उसी प्रकार रात्रि के जन्म का पंचाह में रान्रि मान देखकर इट निकाल लो।

## ढिन के इष्ट का उदाहरण

किसी बचें का जन्म सम्बत् शृन्ँ वैसाख कृष्ण दौज शनिवार को $\varepsilon$ बजे हुग्रा इस का इष्ट बनाना है।

माना कि वैसर्ब कृष्णा दौज के दिन दिनमान ३? धड़ी $=$ पल का है
$\therefore$ ₹१ घडी $=$ पल का अभ्रभा शै घडी ३४ पल हुश्रा यह उसका ? दिनार्ध है

श्रब : जन्म दिन के $\varepsilon$ बजे का है यह $१ २$ बजे से ३ घंटे पद्दिले होता है
$\therefore$ ३ घंटे के घडी पल बनाये तो ३ $\times$ श॥ $=$ जी ( $७$ घडी ३० पल )

श्रव जन्म का दिनाधर शै घडी ३४ पल का है
, 24 घडी $₹ ४-ง$ घडी ३० को घटाया $=\approx$ घडी \& पल हुऐ
$\therefore$ च घडी 8 पल दिन के $\varepsilon$ बजे का इष्ट काल हुश्रा
यदि जन्म बारह बजे के बाद २ बजे का होतो बारह बजे से ₹ बजे तक $२$ घंटे होतें हैं

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

इस लिये $2 \times$ श॥ $=4$ घडी के हुष इस को दिनार्ध श्रार्थात् ११. घडी ३८ पल में जोड़ा ₹पू घडी ३४ पल $x y$ घडी $=$ २० घडी इ४ पल
$\therefore$ इष्ट २० घड़ी ३४ पल दिन के २ बजे का हुग्रा

## रत्रि का इए निकालना

यदि किसी का जन्म रत्रि के $? ?$ बजे का बैसाख कृष्णो $?$ सम्बत्र ${ }^{2} \mathcal{E}=4$ को हुग्रा तो इष्ट निकालो
$\because$ जन्म रात्रि के $? ?$ बजे का है
$\therefore$ ३० घड़ी दीनार्ध में उसको जोड़ा तो 84 घड़ी ३ंठ पल राश्रि के १२२ बजे का ग्रर्ध रात्रि मान हुल्रा
$\because$ जन्म $Q २$ बजे रात्रि से पहिते $१ \uparrow$ बजे $q$ घन्टे पहले का है श्रौर एक घंडे की २ घड़ी ३० पल होते है
$\therefore 84$ घड़ी ३४ पल रात्रि मानमें से रघड़ी ₹० पल-घटाया तोध३ घड़ी 8 पल बाकी रहे यह गात्रि के वारह बजे का इष्टकाल हुं्रा। इसी प्रकार यदि जन्म $२ २$ बजे के बाद $२$ बजे का है तो रात्रि मान में घटाने के स्थान पर $₹$ घंदे की 4 घड़ी जोड़दो श्रर्थात पू० घड़ी ३४ पल रात्रि के रबजे का इष्ट काल हुत्रा

## घंटों और्रैर मिनट के घडी पंत बनाने की रीति

दिन रात २४ घडे का होता है और २॥ घड़ी का ? घंटा होता है इसलिये:-
२॥ घड़ी $=$ ? घटा छ० सैकंड $=?$ मिनट ६० विपल $=?$ पल श॥ पल $=$ ? मिनट छ० मिनट = २घं छा छ० पल $=$ ? घड़ी २॥ विपल $=?$ सैकंड २४ घंडे = ? दिनरात ६०घड़ो= १दिनरात

## लग्न देखना

ज्योतिष कर काग करने वाले राशियों को उनके स्वामी सहित करड याद करले क्योकि इसका काम सदेव पड़ता रहता है और बिना इनके काम मी नहाँ चलता।

इप्ट काल निकाल लेने के बाद लग्न देखनी पड़ती है। उसकी रीति यह है कि जिस तिथि की लग्न निकालनी है पंचांग में उस तिधि में देबो कि कितने अंश सूर्य के किस संकाति में चले गये हैं बस जिस तिथि दो जितने श्रंश सूर्य के विगत हुएहों उनको इक्काल में जोड़ कर पंबांग में सारियी देखो जहां पर चह श्रश मिले वही लग्न होगी।

## उदाहरण

वैलाख कृष्णा दोज $\varepsilon$ बजे की सम्बत श $\varepsilon=\%$ की लग्न देखनी है तो पांांग में देखने से पता चला कि उस दिन $\bar{n}$ बजे तक मीनकी संकान्ति के सूर्यांश २४ गये हैं जो पंचाड़ में उक्ति तिथि के श्रन्त में रवि स्पष्ट के कोटे में १?-२४-२१ लिखा हुज्ञा मिलेगा जिसका ग्रर्थ यह है कि मीन की संकांति के २४ श्रंश शूर्य के समाति हो गये श्रब सारियी में श्रंशः के खाने में २४ के कोठे से नीचे मीन के खाने में देखा तो २ घड़ी ₹ पल लिखा है उस को इप्काल $₹$ घड़ी 8 पल में जोड़ दिया तो $२ ०$ घड़ी $\vartheta$ पल हुग्रा फिर लग्न सारिएी में देखा कि ?० घड़ी $७$ पल किस घर में है तो मालूम हुग्रा कि बृष के खाने में $१ ०$ घड़ी $ง$ पल है बस इसकी लग्न बृष हुई। यदि दो चार पल न्यूनाधिक मी हॉतो भी वही लग्न रहेगी इस के पश्वातु कुएडली बनाने का काम पड़ता है।

## कुण्डली बनाना

निम्न्नलिखित दौनों चिश्र कुएडली के श्रस्तल रूप के हैं जिस समय जन्म लग्न निकाली जाती है तो जो लग्न सारएी से निकलती है वही लग्न कुएडली के पहिले घर में रक बी जाती है उसी कमानुसार रशियों का रखत हुएे चल जात हैं यह राशियां कमानुसारं रखखा जाता है कुँडली बनाने में मेबादि राशियों के नाम लग्न के साथ साथ नहीं रकखे जाते केवल उन की गिनती के श्रंक रक्से जाते हैं। जैसे मेब गिनती की पहिली राशि है इस लिये उसका ? श्रंक वृष के २ इत्योदि ग्रंक के कमानुसार जानो ऊपर की दौनो कुन्डली मेब लग्न की है श्रव बृव लग्न की दिखाने हैं।

## कुएडली का चित्र

## कुएडली राशि स्थान चिज्र



छृष लन्न कुन्डली


मिथुन लग्न कुन्डली


कुन्डली बन जाने के बाद् उस के घर्यों में प्रहों की स्थापना करनी पडती है।
ग्रह्ह बैठाला

जब कुन्डली बनकर "तैयार होजावे तब पंचांग को उठा कर देखो कि जिस तिथी की कुलडली बनाई है उस तिथि की पंचांग में कौनसी कुन्डली है। जो कुन्डली हो उसी के ग्रह श्रंकों के हमानुसार भ्रपनी कुन्डली में मी बैँठादो। यह कुन्डलियाँ प्रत्येक मास में चार होती हैं। ग्रार्थात्त् दो कृष्ण पत्त्र की शर दो गुक्ल पत्त की। कृष्ा पत्त की एक श्रषष्टरी की दूसरी श्रमावस की, इसी प्रकार गुक्ल पक्ष में एक श्रष्रमी की दूसरी पूर्ए मासी की, इन्हीं की गएना से पंचांत की कुन्डिलियों की गगाना श्रष्पमी से की जाती है ज्रर्थात् एक कुन्डली पहिली बैसाख कृष्न श्रष्मीसे बैसाब कृष्ण श्रमावस्या तक श्रौर दूसरी कृष्य पक्त की श्रमावस्या से वैसरख शुक्ल श्रष्टी तक मानी जाती है इस से यदि भ्रागे का जन्म हो तो चैछ गुक्ल पत्त का दूसरी कुन्डली देख कर उसके गह स्थापित करन्ने चे-ठाहियेये दma Collection. Digitzed by eGangotri

## उदाहराए

एक कुन्डली वैसाब कृष्णा दोज सम्बत शृचू की बनाई उस कुन्डली की लग्न वृष है ग्रव उस में गह स्थापित करने हैं तो पचांग में देखा कि वैसाख कृष्ण २ के दिन किस कुन्डली में श्राते हैं श्रथवा यों समभिमे कि जन्म तिथी के निकट जो कुन्डली हो उसी के ग्रह रक्खे जाते हैं। ग्रब हम को वैसाख कृष्णा दौज की कुन्डली बनानी है। परन्तु पंचांग में वैसाख कृष्ण दौज की तिथि वैसाख कृष्ण की कुन्डली में नहाँ ग्राती, ग्रतपव चैन्र शुक्ला की दूसरी कुन्डली के गृह इस प्रकार स्थापित किये।
वृष लग्न कुन्डली गुह स्थापित इसी प्रकार ग्रन्य कुन्डली बनाश्रो


ऐेसे कुज्डली में जिस में तिथि निकट देख्ल कर दूसरे मास की कुन्डली रक्ली जाती है उस में कमी कमी चंद्र मेद हो जाताहै। जिसको कोई कोई ज्योतिषी पंचांग की कुन्डली सेही


## लग्न की दूसरी विधि

यह विधि बिना सारखी देखे लग्न निकालने की है इस में फेवल्ल संकांति के गत सूर्योश देख कर ही लग्न रखदी जाती है ऐसी लग्न निकालने को प्रथम ग्रह देखना चाहिये कि जिस तिथि की लग्न निकालनी है उस दिन कौन सी संकांति वर्तमान है। बस वही लग्न उस तिथि को सूर्योंदय कालमें होगी बह लग्न रात दिनकी६०्घड़ियोगें बारह राशियोंमें समाति होजावेगी। इसी गएाना से लग्न निकाल ली जाबेगी।
 एक मास ग्रर्थात् ₹० दिन में ग्रपने कुल घड़ी पल भुगतने हैं जैसे २ दिनों की संख्या बढ़ती जावेगी वैसे ही वैसे घड़ी पलों की संख्या धटती जावेगी ग्रर्थाव् ३० दिन में पूर्ण संख्या हो जावेगी। श्रैर ३ः वै. दिन दूसरी संकान्ति वैठ जावेगी।

जब कि तिथि सूर्योंदय काल में वर्तमान संक्ति की लग्न रहती है तो यह देखना चाहिये कि यह कितने पल की है।

उस के देखने का नियम ऊपर वर्गान होचका है जितने पल की लग्न हो उतने ही पल ३०में का भाग दो जो लग्न लब्ध अावे वही पल एक दिन में भुगत गये यह नियम इंगरेज़ी १३ तारीख़ से लगाया जायगा श्रब ₹३ तारीख से श्राने वाली $१ २$ मास तक जितने दिनहों ल०्धका उससे गुएाकरदो गुणनफल सूर्योंदयकाल की लग्न रहेगी उस में श्रागेकी लग्नोंके घड़ी पल जोड़ते जाश्रो जब लग्न के घड़ी पल इष्ट काल के घड़ी पल के बराबर होजाने या इष्ट काल लग्न के घड़ी पलों के भीतर हो वही लग्न जन्म समय की होगी।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

$$
\begin{aligned}
& \text { है } \\
& \text { कुन्डलो के घरों का वर्णन }
\end{aligned}
$$

कुएडली में पहला घर तनका है इस में तन के समल्त परियायी शब्द लिख जाते हैं। जैसे तनु देह शरीए इत्यादि इसी से शरीर के रंग इत्यादि का बिचार किया जाता हैं। दूसरा घर धन का. है इस से धन संम्ंधी बाते दे बी जाती हैं। तीसरा घर भाई का है इस से सगा भाई तथा परिबार नोकर तथा याज्रा को बिचार होता है। चौथा घर माता का है इस से माता पिता का घन हुग्रा धन माता पिता के समस्त नातेदारों का बिचार होता है। पांचवां घर संतान का है इस से पुत्र पुश्री गर्स मंत्र विद्या जामात्र इत्यादि का बिचार होता है। छटा घर शन्तु का है इस से धाव चेचक चोट कैद् सय इत्यादि देखे जाते हैं नाना मासा का मी यही घर है। सातवां घर स्ती काहै इस से चोरी गई वस्तु कलह मार्ग सी का मिलाप उस का चाल चलन घर सम्बन्धी बांें तथा साभा मुकद्दमे की हार जीत जू्रा इत्यादि देखे जाते हैं इस घर में सब श्रशुभ ग्रह होते हैं। श्राठवां घर श्रायु का है इस से मृत्यु काल संग्राम में हार जीत नष्ट धन चिन्ता और कैद् का हाल देखा जाता है। नवां घर धर्म का है इस से धर्म कार्य पुएय पाप भाग्योदय मार्ग चलना इत्यादि प्रतापी और ऐश्वर्य संबन्धी बारें देखी जाती हैं। द्सवां घर पिता का है इस से पिता की शारीरिक बाते तथा ब्यापार में लाग हानि पिता के धन की वृद्धि इत्यादि बाते जानी जाती हैं। ग्यारहवां घर श्राय का है इस से श्रामद्नी का हाल तथा ब्यापार की तरक्की श्रोर CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

परिवार का बिचार होता है। बारहवां घर खर्च का है इस से धन का खर्च शन्ुता श्रोंब की पीड़ा कर्या रोग इत्याद्वि का बिचार किया जाता है।
कुण्डली के घरों के नास

कुएडली में जो गृह केन्ट्र में होता है उस में सवसे बलबान लग्ल घर वाला ग्रह है कुरडली के पहिले, चौथे, सातने, और दशर्में घर को केन्द्र तथा तीसले पांचर्वे नौमैं श्रैर ग्यारहवें को जिकोए श्रौर दूसरे छंते श्राठने और बारहवे को पए कर कहते हैं।
बलबान गृहों का वर्णन

कुएडलीके $8, \vartheta, २ 0, \imath, \imath \imath, 4, \varepsilon$, घरमें प्रत्येक गृह बलबान होता है चन्द्रमा $\&$ वें तथा दूसरे घर में बलवान होता है इन घर्यों में यदि बलवान गुस प्रह हों तो शुम फल श्रौर श्रश्नुम ग्रह हो तो ग्रश्युम फल होता है।

जिस घर का न्वामी अपने घर में या ग्रपने घर को देखता हो या स्वामी को कोई शुभ प्रह देखता हो तो उसका फल शुग्म है यदि स्वामी श्रपने घरं में न हो या श्रपने घर को न देखता हो या उसका कोई शुम ग्रह न देखता हो तो मध्यम और जो पापग्र देखता हो तो श्रश्जुम फल होगा।

वुध, वृहछ पति, के योग व हष्टि से तथा चन्द्रमा झुक्त के साथ शुम फल देता है।
गृहों का पक्काश

सूर्य शै श्रंश पर चन्द्र श२ मंगल न चुध ७ शुक्र ७ शनि $\varepsilon$ अंश पर पूर्य प्रकाश मान होता है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## लग्न में गृह विचार

जो गृह लग्न में बलवान होता है उसी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है जैसे यदि सूर्य बलवान है तो ग्रह रजों गुणो, प्रतापी, भोजान पचाने वाला न्याय तथा प्रबंध कर्ता होता है उस की ग्राखों की ज्योति तीव्र परोपकारी प्रकाशवान होता है। यदि चन्द्रमा बलवान है तो वह शीतल चंचल प्रसन्न चित्त कूत्री जाति का तथा स्त्रियों के गुए वाला श्रंगारादि बनावट पसन्द् करने वाला होता है। यदि मगल के परिमाशु श्रधिक हैं तो साहसी बलवान गरम मिजाज़ श्र्रोर तीब्र स्बभाव बाला होगा । बुश्र की श्र्धिकता से बुद्धमान विचारवान चतुर कारीगर रजोगुणी प्रकृति वाला ज्ञानबान होता है। वृह्पति की बलवान वाला धार्मिक न्यायी विद्धान द्यावान दानी उत्तम बिचार बाला होगा। शुक्म की विशेता वाली स्री स्वभाब वाली स्तियों में प्रीति करने वाली कामी बुद्धवान श्रौर ज्ञानी होता है। शनिवाला स्थूल शरीर का मोटा श्रालसी कूर भूँठ वोल ने वाला तमो गुणी होता है यदि राहू, फेतु बत्लबन छोतो तमोगुएी मूर्ख होगा।
गृहों की उच्चता

कुंडली में गहहों की उचचता श्रोर नीचता का मी बिचार किया जाता है। गृहकी ऊंचता श्रौर नोचता उस के सातवें स्थान से देखी जाती है जैसे सूर्य दस श्रंश पर मेख राशिमें उच्च का होता है श्रौर चन्द्र का ₹ अ्रंश पर वृष का इसी तरह मंगल मकर राशि पर २द


ग्रंश गये श्रौर बुद्ध कन्या रांशि पर शै अंश तथा वृहस्पति कर्क राशि पर 4 ग्रंश गये श्रौर शुक्त मीन राशि पर २७ श्रंश गये शानि तुला राशि पर २० श्रंशपर उच्चका माना जाता है।

## गृहों की नीचता

सूर्य तुला राशि पेर ?? ग्रंश्र गये चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर ३ श्रंश गये, मंगल कर् राशि पर २₹ श्रंश गये, बुद्दमीन राशि पर शै श्रंश गये गुरु मकर राशि परपभ्रंश गये श़क कन्या पर २७ ग्रंश गये शनि मेब पर २० ग्रंश गये पर नीचता का हो जावेगा।
 जैसे पहिली कुन्डली में मेष राशि का सुर्य उच्चका है ठीक उसी से सातवाँघर तुला का है इस लिये सातवें घरमें वही गृह नीच काकहलावेगा जो श्रपने पहिलेघर में उचच का है। देखने से पता चलता है कि, पहिले घर से सातवां घर नीचे है इस लिये इस को नीचा श्रैर ऊपर के को ऊंचा माना है।

## गृह हाँ्टि

सूर्य चंद्रमा बुध्र श्रौर शुक श्रपने घर से सातवें घरको देखते हैं, मंगल सातवें, ग्राठबें श्रौर चौथे को इसी प्रकार बृस्पति, सातवे नवें श्रौर पांचवें को श्रौर शानि सातवें दसबें श्रैर तीसरे के तथा राहु केतु ग्रपने घर से सातबें श्रौर बारहवें को देखा करते हैं। इन गृहों के देखने से घ्र्येक का फल ग्रलग होजोता है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## गहों की निन्रता

सूर्य का चन्द्रमा, मंगल; बहहस्पति मिन्न है। चन्द्र का सूर्य बुध, वृहल्पति, मंगल का सूर्य चन्द्र, चृहस्पति, चुध का शुक शनि, बृहस्पति का बुध शूक्र शनि शुक्र का शनि, शनि का शुक बुध, राद्डु केतु का बुध, शुक शनि से मिंत्रा है।
गुहों की शत्रुता

सर्य की बुद्ध, शुक, शनि शाहू. चन्द्र की, मंगल शुक शनि रांदु मंगल की, चुध शूक श्रोंर शानि से, बुद्ध की, सूर्य चन्द्र, मंगल बृहस्पति से, बृहर्सण की सूर्य चन्द्र मंगल से, वृहस्पति की, सूर्य चन्द्र मंगल से शुक की, सूय, चन्द्र मंगल वृहल पति से शनि की, सूर्य चन्द्र मंगल बृहस्पति से बराहु की, सूर्य चन्द्र मंगल श्रौर छृठस्पति से शन्रुतः रहती है।

## बारह घरों का हाष फल

सूर्य दृष्टि - यदि सूर्य पहिले घरको देखताहो तो गर्मझकृति और तेज ध्याबों वाला, रुग्रशब चाला हकृमत करनेबाला गर्मी के रोगसे पीडित रहेगा। दूसरे घरको स र्य देखेतो पिता का धन नष्ट हो उपदेशादि गर्मी के रोग से मृत्यु पावे। तीसरे घर को सूर्य देखे तो ऐशे्वर्य बढे भाई में कुछ श्रनवन हो। चौथे घर पर सूर्य की हछ्छि होतो मामा से भगड़ा पिता से ध्यार वचपन में सुख कमी मिले यौवन काल में बृद्धि हो प्रताप बढे ऐश्वर्य वान हो। पाँचवें घर को सर्य देखे तो संतान का कम सुख विद्या थोड़ी, खिलाड़ी ग्रधिक हो। छुटे घर को सर्य देखे तो चुगल खोर चोर श्रधिक खर्चोला हो। सातवें घर को सूय देखे तो ही तेज हबमाव की मिले

कोरी श्रुत्ता रखने वाल्ला मुक़दूमे बाज़ हो। श्राउनें घर पर सूर्य की हृष्टि होतो मधधम श्रायु बाला पित्ताज रोग रोगी होगा। नवें घर पर भाई से हेत हो श्रामदनी कम श्रौर खर्च ज्यादा हो। दसवें घर वाला पिता से चन मिले माता से भगड़ा रहेगा सन्तान श्रधिक हो जिन्दगी श्राराम से गुजरे। ग्याइहवें घर से ननसाल का डुख न हो शुभ कार्य करने वाला हो।
चन्द्र हाष्ठि

पहिले घर को चन्द्र देखे तो कम भ्रायु होगौराद्ध बुद्द मान श्रंगार में रचि यदि स्री की कुन्डली के पहिले घर को चन्द्र देखे तो पतिबृता गान विद्या में निपुए होगी। दूसरे घरको देलो तो थोड़ी उन्र पावे सर्दी का रोग वाला रहे तीसरे घर को देखे तो २० साल बाद भाग्योदय हो चौथे धर को देखे तो भूमिपति सवारी मिले राज्य से लाभ हो पांचवें घर को दे बे तो कन्या श्रधिक हो मिन्रों में प्रेम सफेद् बसतु लाभद्यक होगी। छडे धरको देखे तो जान माल का चौर भ्रौर शानुत्रों से भय सातवें धर को देखे तो स्रीस्वरूप मान मिले श्राठवें धरसे उघ्र कम हो नवें धरसे विद्ध गन तीर्थ करने बला़ा भाई्हयों का व्यारा हो। दसवें धर को देखे तो मालियता से सुल मिले। ग्यारवें धरको चन्द्र देखे तो सफेद वसुत्र्यों से लाभ हो पुच्र कम हो। वारहवें धर चन्द्र देखे तो धब की हानि खर्च श्रधिक रहे।

## मोम हृी

यदि मंगल की टष्टि पहिले धर को देबे तो लालऱ्ा तेज़ मिजाज़ खूनके रोग में ग्रसित श्रौर खी से श्रनमन रखने वाला हो दूसरे धर में दष्टि पड़े तो पिता के धन से लाभ नहो CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri,

ब्योपार में लाम न उठाये तीसरे धरं को देखे तो भाई श्रौर बहिनों का सुख मिले। चौथे धर को मंगल देखे तो माता पिता का सुख न मिले। पाँचवं धर को देखे तो शज्नुत्र्रं को जीत ने वाला छुटर्वों धर को देखे तो स्री होतो गर्भं अ्राधक डाले। सातवें घर को मंगल देखे तो स्री से न बने चाल चलन श्रच्छा न रहे साभ्मियों में भगड़ा हो । श्राउवें धर को मंगल देखे तो गर्मीं के रोग से मरे रुधिर का विकार हो। नवे घरको देखे तो श्रधर्मी हो। दसवें धरको देखे तो सर्व सम्पति को नष्ट कर दास बृति करे। ग्यारह्ववें को देखे तो धनवान सन्तान का सुख कम परिश्रमी हो। बारहवें घरको देख" तो खर्च करने बाला हो।

## बुद्ध द्वष्टि फल

पहिले धर को बुध देखे तो शरीर सांवलो, विद्वान बैद्यक शास्त्र में निपुए हो, दूसरे धरको देखे तो पिता का धन मिले रोज़गार में लाभ हो तीसरे धरको देखे तो भाईयों का सुख मिले चौथे घर को देखे तो माता पिता का सुख मिले। पांचवें धर को देखे तो सन्तान युक्त शित्प कार हो छटे धर को देखे तो चतुर स्री मिले सामियों में प्रेम हो श्राठवें धरको देखे तो वात रोग से मरे नोवें धर को देखे तो धन कमाने वाला गोन विद्या में चतुर हो। दसवें धर को देखे तो यात्रा में सुख मिले भूमि पति हो। ग्यारहवें धर को देखे तो घन श्रौर सन्तान का सुख मिले श्रौर स्री की कुंडली के ग्यारहवें घरको देख तो बैश्या वृति कमावे। बारहवें धर को देखे चोरों से हानि उठावे ।

## गुरु दृष्टि फल

पहिले घर को देखे तो बुद्विमान पित्तज प्रकृति बाता हो; CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

यदि स्री की कुन्डली हो तो पतिवृता हो दूसरे घर को देखे तो तीर्थ स्थान में मरे पिता का धन मिले तीसरे को देखे तो भाइयों में प्रेम धन पैदा करने वाला भाग्यबान हो चौथे को देखे तो कृषि कर्म से लाभ हो पांचवे को देखे तो विद्वान सन्तान युक्त हो छटे को देखे तो चोर श्रौर शन्रुत्रों से धनहीन सातवे को देखे तो पढ़ी लिखी विद्धान स्री मिलेगी श्राउने को देखे तो रज्य से हानि मान से मरे नबे को देखे तो धर्म श्रौर तीथीं से लाभ दसवे को देखे तो माता पिता से सुख राज्य में मान श्रौर र्रतिक्षा मिले। ग्यारहवे को देखे तो सन्तान वाला ध्यापारी हो बारहवें को देखे तो शजुुश्रों को जीतने वाला धन पैदा करने वाला हो।
शुक हष्टि फल

यदि पहिले घर को सूर्य देखे तो मीठा बोलने वाला गोरे शरीर का हो दूसरे घर को देखे तो तीर्थ स्थान में मृत्यु हो पिता का धन मिले पेट विकार रहे तीसरे घर को देखे तो भाइयों में भम रहे ३० साल की उम्र में भाग्योदय हो चौथे स्थान को देखे तो माता पिता का प्यारा कृषि कर्म से लाभ उठावे पाचवे स्थान को देखे तो सन्तान युक्त धनवान बुद्दमान श्रौर कवीश्वर होगा । छडे स्थान को दे बे तो शन्रुत्रों श्रौर चोरों से भय सातवे स्थान को देखे तो रूपवती स्री मिले श्राउबे स्थान को देखे तो मध्यम श्रायु में शीतविकार से मृत्यु हो बीर्य विकार रहे नवे स्थान को देखे तो याज्रा से सुख मिले दसवै स्थान को देखे तो भवन बनवाये ग्यारहवे स्थान को देखे तो श्रधिक बोलने वाला विद्दान हो बारहवे स्थान को देखे तो चोरो श्रौर शन्रुत्रों से हानि सदकर्मों में धन का खर्च्र करूने वाला हो हो ।

## शान ढृष्टि फल

पहिले घर को देखे तो सांवला औ्रौर स्थूल (मोटा) शरीर वाला मूर्ख बड़ी उम्र का हो। दूसरे स्थान को देखे तो पृथ्वी से गढ़ा धन मिले बड़ी सुरिकिल से श्रसाध्य रोगी होकर रिभ रिभ कर मृत्यु पाबे। तीसरे घर को देखे तो भाईयों में पेम दुराचारी निरोगी हो चौथे स्थान को देखे तो माता से प्रेम श्रौर पिता से श्रनब़न रहे पांचवे स्थान को देखे तो विद्या हीन मूर्ब संतान श्रधिक हो परन्तु एक या दो जीचित रहै। छहे को देखे तो मामा का सुख न मिले सातवे को देखे तो बुरें ख्वभाव की काली स्री तथा भांड रूप की मिले ग्राठचे को देखे तो धन लुयाने वाला चर्म रोग में गृसित श्राल्लसी बड़ी उम्र वाला हो नवे घर को देखे तो धन हीन दुराचारी हो दसके घर को देखे तो पिता से भगड़ा खेती से लाभ ग्यारहवे स्थान को देखे तो सन्तान को बुरे ग्राचरा वाला खेती तथा नीच कर्म से गुजर करे बारहवे स्थान को देखता हो तो लड़ाई भगड़े में श्रधिक धन खर्च करे।

## राह्बु हष्टि फल

राहु श्रोर केतु दौनों का फल समान होता है इसलिये दोनों के फल का बर्खान मी साथ २ एक ही स्थान पर किये देते हैं। यदि राहु या केतु पहिले स्थान को देखे तो चेचक फोड़ा फुन्सी इत्यादि रोग पैदा करके शरीर को कुडौल शौर बुरा बना दे श्रथवा कुचड़ा लंगड़ा या टेड़ा बनादे। दूसरे घरको देखे तो पिता के धन का हरए करने बाला बातज्य रोगों में गृसित धनहीन श्रौर रुधिर का रोगी हो। तीसरे घर को देखे तो श्रपपना शरी० पालने वाला भाइयों का शन्णु यान्रा में कष्ट उठावे चोर्रो से धन CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

का नाश हो चौथे सथान को देखे तो माता का सुख न पावे पिता के धन धास को बेचने वाला दर्दिदी होवे पांचवे स्थान को देखे तो विद्या हीन मूर्ख सन्तान से बंचित मुशकिल से गुजर करने वाला हो छड़े स्थान को देखे तो ननसाल को दुखदाई बुरे ग्राचरा वाल श शनुत्रो पर विजय प्राप्त करने वाला श्रौर चोरों को पकड़ने वाला हो सातवे स्थान को देखे तो स्री का सुख न मिले यदि मिले सी तो कई स्री मर जार्वे ग्राठवे स्थान का फल बातज श्रैर कफज्य रोग हो मध्यम ग्रवस्था में मृत्यु पावे नवे स्थान को देखे तौ बिधर्मी हो दसवे स्थान को देखे तो कुल को दुखदाई पिता का शन्तु ग्यारवे स्थान को देखे तो सन्तान को दुख ब्यापार में हानि बुरे श्राचर्ए बाला मन का मुख्तयार होगा बारहवे स्थान को देखे तौ दुराचारी पाप कर्म में धन खर्च करे।

$$
\begin{gathered}
\text { तीसराध्याय } \\
\text { लग्न वर्णन }
\end{gathered}
$$

सब से प्रथम लम्न के बल का जानना परमा वश्यकीय है श्रौर उस में यद्ध भी नान लैना श्रावश्यक है। कि कौनसी लन्न कितने च्रंशों पर निर्बल तथा सबल श्रथवा बलवान या कमजोर हो जाती है।

## लग्न का बलाबल

प्रत्येक लग्न पहिले श्रंश से लेकर पांचर्वे छ्रंश तक निर्बल तथा कमजोर रहती है इस के उपरांत छडे श्रंश से ग्यारह तक मध्य श्रोर बारह्ट से इक्रीस तक बलशन फिर उसी प्रकार बाईस से लेकर २\% तक साधारए फिर २६ से २६ तक निर्बल CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

हो जाती है। इस के बाद २६ श्रंश से दूसरे घर में जाने वाले श्रंश तक कम जोर रहती है।

## लग्न के स्वामियों का फल मेष लग्न

मेब राशि का स्वामी मंगल है यदि पहिले घर में मेब राशि ग्राकर बैठे ग्रौर उस के साथ उसका स्वमी मंगल बैठा हो तो गोरे श्रह्न वाला लालामी लिये हुए बच्चे को जानो स्वभाव उस का उग्र रहेगा श्रर्थात बहुत जल्दी रूं जावे श्रौर मन जावेगा अगर मंगल उच राशि मकर से चौथे घर में सीधी हृष्टि डालता हो श्रौर बृश्शिक से मुड़कर श्राठवें घर को देखता हो तो बद़ पुरुष बलवान रुत्रावदार श्रौफीसर या फौज का सरदार होना चाहिये। यदि मेष राशि का सातवैं गृह तुला राशि में वैठा हुश्रा सातवें दष्टि से देखे श्रौर नीच का होकर कर्क राशि पर बैठा हुश्रा दशर्वीं दट्टि से देखे तो धनादि की हानि श्रौर शरीर से दुखी रहै। दूसरे घर का मंगल पिता के धन की चिता उत्पन्न करता है। तीसरे घर वाला भाइयों का सुख दिखाता हैं। पांचवें वाला सम्तान दुख छटे वाला शत्रु नाश नवें पित्तज रोग उत्पन्न करे ग्यारहवे घर को धन की प्राति करावे और बारहवें घर वाला श्रधिक धन खर्च करता है।

## बृप लग्न

इस लग्न का स्वभी शुक्क है। श्रगर बलवान श्रवस्था में स्वामी श्रौर लग्न दोनों एक साथ बैठे तो गोराह्ग-सुडौल कवो श्वर वैय शाल्त्र में विजय पाने वाला हो दूसरे घर में पिता को

धन मिले तीसरे में भाइयों में प्यार चौथा मातः को श्रच्छां पांचवें से संतान छडे से शश्रुत्रों का भय सातवैं से स्री कर्कशा मिले श्राठन्वे से शरीर को कष्ट नौनें धर्मात्मा दशर्वा से पिता को रंज ग्यंरहवे से विद्या का लाभ श्रौर बारह से खर्च श्रधिक करे।

## मिधुन लग्न

मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। यह बली होकर लग्न के साथ यदि पहिले स्थान वैठे तो विद्वान ज्योतिषी शिल्पकार सांवले रंग वाला हो यदि दूसरे घर में बैठे तो चिता उत्पन्न करे तीसरे में भाइयों से समानता रहे चौथे में माता का गड़ा धन मिले पांचवें से कन्या उत्पन्न हो छटे से शन्रुत्रों का भय सातर्वे से स्री सुख ग्राठर्वं से रोग का भय नवे से श्रधर्मी दसर्वं से राज सन्मान ग्यारहवें से रोजगार की चिता रहे बारहवें से खर्च की श्रधिकता रहे।

## कर्क लग्न

इस का स्वामी चन्द्रमा है यह यदि बलवांन होकर कर्क वाली राशि के साथ पहिले घर में बैठे तो गोरान्च्चंचल जनाने स्वभाव वाला हाव भाव कटान्त्त श्यंगार प्रिय शीतल मन्द मुसकान से दूसरे को वश करने वाला हो दूसरे स्थान में पिता को धन मिले तीसरे स्थान से भ्रात प्रेमी चौथे स्थान से माता को प्यारा पांचवे स्थान से पुत्रवान छटे स्थान से चोरों का भय सातने से स्री कर्कशा मिले श्राठवे से श्रल्वायु हो नवे मे धर्मात्मा दशर्वें से राज दर्बार में यश ग्यारहवे से ब्यौपार में लाम बारहवे से धन धर्म कार्य में खर्च हों यदि ग्यारहवें घर में वृष लग्न बीतने पर बैठे तो ऐश्वर्य वान धनवान श्रौर परिश्रमी होता है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## सिंह लग्न

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है यदि सिंह बल़वान के साथ सूर्य बली होकर पहिले घर में वैठे तो रजोगुली अ्रपने परिश्रम से धन पेदा करने वाले शूर बीर यदि नवे घर में १० श्रंश पर बलवान होकर उच्च में बैंे तो परदेश से धन पैद्र करे दूसरे घर में बैंे तो पिता का धन न मिले तीसरे स्थान में पड़े तो भाइयों पर प्रेम रकखे चौथे स्थान में माता का सुख पात् करे पांचर्वे स्थान में ंग्रातात्र्यो का प्यार. छडे स्थान से शन्रुश्र्यों पर विजय सातवें स्थान से स्री का सुल मिले श्राठवे स्थान से खुशकी का रोग रहै पानी श्रधिक पीवे नवे स्थान से चंचल दसवें से राज सन्मान ग्यारहवें से राज से धन मिल्लेगा राज में नौकरी करे बारहव" से ग्रधिक धन खर्च करें।

## कन्या:लग्न

कन्या राशि का स्वामी बुध है। यद्वि यह बलवान राशि के साथ बली होकर बैठे तो रुखे शरीर वाला द्स्तकार विद्धान दसवें स्थान बलवान होकर बैठे तो राज से सन्मान पिता का धन मिले तीसरे घर से भाइयों में श्रनमन रहे दूसरे से पिता के धन की fिंता चौथे से माता का सुख पांचबे से कन्या कम हों छडे से चोर श्रौर खन्नुर्यों का भय सातवां ल्री सुरील मिले श्राठवें से शात्न से मौत हो नवे से धर्मात्मा ग्यारहवें से ब्यौपार श्रहछ्धा रहे बारहवां श्रदालत में खर्च श्रधिक करावे।

## तुला लग्न फल

तुला लग्न का स्वामी शुक है यदि शुक बलवान होकर वली गृह के साथ पहिले स्थान में पड़े तों गोराड्न श्टंगार प्रिय

स्वेत पदार्थ मोती फूल तथा चावल श्रीर दही को श्रधिक पसंद करने वाला हो दूसरे घर से पिता का धन न मिले तीसरे से भाइयों में समानता रहे चौथा माता को डुखदाई पांचर्वें से पुत्र सुख विद्या मिले छोे से शन्रु ग्रधिक हों सातनें से स्री रुपवती मिले श्राठवें से वीर्य रोग कफ रोम श्रायु श्र्रधिक नवें से धर्मात्मा दशर्वें से पिता का सुख ग्यारहवें से ज्ञानी श्रौर बारहवं से श्रधिक खर्च करने वाला।
बृश्विक लग्न फल

इस लग्न का ख्वामी मंगल है यदि यह बलवान गृद के साथ बलवान क्षोकर पहिले घर में बैठे तो कोधी शूर बीर उद्योगी हो दूसरे घर से पिता के धन का नाश करे तीसरे से भाइयां में बिरोध रहे चौथे से माता का शं्रु पांचवें से संतान को समान छटे से शन्रुका नाश सातर्वं से स्री रूपवती मिले श्राठवें से रुधिर बिकार रहे नवें से धर्म में रुचि दसवें से राज सन्मान ग्यारहवं से शरीर को सुख बारहवें से ग्टंगार बनाव इच्छुक श्रौर खचे करने वाला हो।

## धन लग्न फल

इस का स्वामी बृहस्पति है। यदि बली गृह में बलवान होकर प्रथम स्थान में वैंटे तो इह के समान ज्ञानी, प्रतापी, विद्धान हो दूसरे घर में पिता के धन से बंचित रहे तीसरे घर से भाइर्योमें प्यार चौथेनें भूपति हो माताका प्यार रहे पांचबें से पुन्र से निराश विद्या का लाभ छटे से शन्तु ग्रधिक हों सातवें से स्री पढ़ी लिली मिले श्राठन्वे से राज सम्मान ग्यारहवें से ब्रालए धारी जीविका करे बारहवे से देब में खर्च हो। CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## मकर लग्न

मकर लग्न का स्वमी शानि है यद् शनि बलवान हो बली ग्रवस्था में पहिले घर में बैंटे तो सांवलर्द्ध ग्रालसी मोटे शरीर बाला हो दूसरे घर में पिता का घन नष्ट करे तीसरे घर में भाइयों में समानता रहे चौथे घर से माता से वैर पांचन्षं घर पुन्नी से पेम छटे घर से श्नु नष्ट्ट हों सातर्वे घर से स्री रूपवती मिले श्राठवं घर जीर्ग होकर मरें नवें घर से धर्मात्मा श्रैर दश नें राज सम्मान ग्यारहवे घर से नीच लोगों से मेल रहे। बारहवें में खर्च रहै।

## कुम्म हग्न

कुम्भ लग्न का ख्वामी भी शनि है यह मकर से ही मिलता जुलता रहता है सिर्फ नवें स्थान में यदि बली होकर बलवान श्रवस्था में वैठे तो यान्चा से लाभ उठावे।

## मीन लग्न

इस का स्वामी वृहस्पति है यह सब बार्तो में ब्रा्नयात्व से मिलता जुलता है किसी ग्रन्य वर्ग में हो तो व्राह्हया के समान ही कार्य करे। चौथे घर में बलवान होकर वैठे तो पृथिवी से गढ़ा धन मिले ग्रथवा माता का धन प्रात्त हो भूपत वने तथा सवारी चढ़ने को प्रात हो पांचवे घर से विद्या का श्रधिक ज्ञानी हो श्रल्यागु वाले पुर्चों का जन्म हो : बटे घर से शत्रु की हानि दूसरे घर से पिता के धन से बश्चित तीसरे घर से भाइयों में मत भेट् रहे सातवें से स्री पढ़ी लिली मिले श्राठनें धर्मात्मा मौत हो, नवें से ध्मर्मित्मा श्रौर दसवे से राज लाभ ग्यारह से एश्रर्यबान श्रीर बारहवें से धर्म में धन खर्च करे।

## * भाग्य परीक्षा *

## चौथान्ग्यध्याय चेन्दें वर्षन

चन्द्रमा के चैन, चैसाब, जेष्ट, श्रासाढ़ श्रावएा, भाद्रपद श्रशिवन, कर्तिक, मार्गसिर, पूस, माघ श्रोंर फाल्गुए मास हैं सूर्य के, मेब, बृष, मिश्रुन, कर्क, सिंह, कन्बा, तुला, बृtश्रक धन, मकर, कुस्म मीन यह बारह मास हैं सूर्य चर्र चन्द्र का बष्ष बारह मास्ोों में विभाजित है प्रत्येक मास के दो पत्त हैं जिन को गुक्न ग्रौर कृष्ण पन्त कहते हैं प्रत्येक पन्त तिथियों पर बटा हुग्रा है जिन का पड़बा, दोज, तीज, चौथ, पंचमी, छट सत्तमी, श्राप्टमी, नबमी दसबाँ एकादशी, द्वादशी, चियोद्शी, चर्नुद्शी कहते है कृष्या पन्त की पन्द्रहवरीँ को श्रमावश्या श्रौर शुक्ल पत्त की को पूर्णमासी कहते हैं इन तिथियों के दो भेद हैं जिनको शुभ प्रौर ग्रशुम कहेंगे।

## तिथियों के भेद

नन्दा, भद्रा, जया रक्ता पूर्णा यह पांच तिथिर्यों के मेद हैं यह तिथियां प्रति पदा (पड़वा) से लेकर पंचमी तक श्रशुम ६ से लेकर दशमी तक मध्यम फिर ग्याहरस से पन्द्रस ( पूर्एमा) तक शुभ रहती हैं ग्रमावश्या को मध्यम रहेगी। जैसे कि अ्रमावश्या इन तिथियों में मध्यम रहती है चन्द्रमास का ग्रारम्भ प्रतिपदा से होता है श्रौर पूर्ण मासी पर समाप्ति होजाती है यह विचार केवल गू. पी में है इस के श्रतिरिक सूवा बंगाल श्रौर गुजरात में महीना श्रमावश्या को समासि हो जाता है इसी लिये ग्रमावश्या पर ३० श्रंक लिखने की प्रथा पर्ञों में प्रचलित है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

* भाज्य परीज्ता *


CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri


## नच्तत्रों की चाल

जिस प्रकार सूर्य चक बारह राशियों पर बहा हुग्रा है उसी भकार चन्द्र चक २ง भागों में बहा हुग्रा है इएन्हाँ को नत्क्र कहते हैं छं इन नत्वों में श्रन्तर बहुत कम हैं इसी लिये बराबर का मान लिया है । चन्द्रमा श्रपपे चक्र को २งश़ दिन में पूरा कर लेता है यही सूर्यं की श२ राशियां हैं जो सुर्य के २८₹ दिन के बराबर है ग्रथवा यों समकिये कि चन्द्नमा की प्रति दिन की चाल का नाम नत्त्र है। इन नक्षनो में से पसिया हीन और मिश्र बाले २= मानते हैं परन्तु भारत बर्ष में २७ ही माने जाते हैं क्योंकि २₹ वां नत्क्त जो श्रभिजित है वह बहुत कम उहरता है।


## मदूरूत वर्णन चन्द्र बिचार

एक राशि पर चन्द्रमा सबा दो दिन भ्रार्थात $₹ \xi \%$ घड़ी रहता है इन्हीं घड़ियों में श्रां दिशाओं में रहता है जैसे उत्तर में शै घड़ी दन्त्रश कें इकीस पूर्व में सत्तरह पश्चिम में झ्रहारह习्रशिकोए शू हरशान चे चौदह नैत्रत्य में सोलह बायव्य में उन्नीस मेब श्रौर सिस्ह तथा धन का चन्द्रमा पूरब में मिथुन कुम्भ तुला पश्चिम में कर्क मीन वृश्चिक उत्तर में बृष कन्या ग्रौर मकर का दच्तिएा में रहता है।

## चन्दू फल दूमश

जन्म का कल्याए कारी दूसरा सम तीसरा सम्पत दाता चौथा कलह कारक पांचवां उत्तम सील छटा लाभ, द्रयक सातवां सुख कारक श्राठवां मृत्यु कारक नवां श्रौर दसवां ग्यारहवां लाभ दायक बारहवां शोक दायक होता है।
नचत्रों में कार्य सिद्धि

श्रश्वनी नत्तन्र में वस्त्र पहनना श्रौर बाल वनवाना यक्षोपवीत संख्कार मूषरा बनबाना खेती करना श्रेष्ठ है।

भर सी-कुग्रा. बाबरी तालाव बनवाना गिरबी रखना।
कृतिका-मेंत्रस्त्र शस्त्र बनवाना लड़ाई लड़ना श्रौबध खाना
रोहिएी-में वस्त्र ग्राभूषया बिवाह उत्सव हाथी घोड़ा खरीदना श्रोर ब्यापार करना श्रेष्ट है।
सिद्ध योग देखना

परबा, छट त्रौर दसमी यदि शुक्रवार की श्राकर पड़े तो वो नन्दा तिथि कहलायेगी ये उत्तर योग है दौज सत्तमी त्रौर

दादसी बुद्धवार की श्राकर पड़े तो उसको भद्वायोग कहंगे तीज, श्रष्टमी श्रौर चौदस मङ्न्लवार की होतो जयायोग होगा चौथ नौमी तेरस शनिवार की होतो रका पांचमी द्समी गुरुवार की होतो पूर्यां इसके विपरीत मृतयोग होता है। जैसे नन्दा सूर्गवारमें भद्रा सोमवार में जया बुद्धबार में रक्ता गुख्वार में पूर्य शनिबार में मृतयोग होता है।
कुण्डल्ली बिचार

कुएडली में बारह राशियों में जो ग्रह जहां पर स्थापित हुप हैं उन्ही के विचार से ज्योंतिषी फल कहा करते हैं ज्योंतिष में मुख्य कार्य इन्ही ग्रहों की चाल की गरित करना हैं।

## कुण्डली का साखा सम्बत देखना

जिस राशि का श्शनि पड़ा हो उस को बर्तमान शानि राशि तक गिन कर रा। गना कर दो गुड़न फल गत वर्ष होगा। उसको घर्वमान साखेमें से घटादो कुंडलीका संवत साखा होगा
जन्म का महीना बताना

मेष राशि के सूर्य वाले का जन्म वैशाख का वृष का सूर्य हो तो ज्येष्ट का, मिधुन का श्राषाढ़, कर्क कासूर्य आवए सिंद्ध का भादों कन्याका श्राश्वन तुला का कातिक बृश्चिकका श्रगहन धन का पूस, मकर का माघ, कुर्म का फागुन श्रौर मीन का सूर्य हो तो चैत मास जानो।
पच्त निकालना

जिस राशि पर सूर्य हो सात राशि के मीतर यदि चन्द्रमा पड़े तो शुक्ष पत्त इस के विपरीतहो तो छृष्शपपत्त जानना चाहिये

## जन्म तिथि बताना

जिस स्थान पर सूर्य हो वहां से चन्द्रमा तक श॥ गुना कर लो जन्म की तिथि निकल श्रायेगी।

## पुरुप स्री की कुण्डली बताना

लग्न स्थान को छोड़ विषम स्थानों में यदि शनीचर वैठा हो ग्रौर पुरुष गह बल्लवान हो तो पुरुष की, इस के विपरीत हो तो स्र्री की होती है।

## जीवित मृतक की कुण्डली बताना

लग्न रधाङ्ळ श्रौर प्रश्नांक को जोड़ कर जहां श्रम्टम स्थान में शनि हो उस राशि से श॥ गुना करे श्रौर लग्मेश का भागदे समांश बचे तो मृतक की, विशमांश बचे तो जीवित कीजानो

## पथम मृत्यु बताना

पायः स्री श्रौर पुरुषों में यह , प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रथम ली मरेगी या पुरुष उस के निकालने की यह रीति है कि ल्री पुरुष के नाम के शघ्षत्रों को जोड़ कर उसका श्रठगुना करो फिर तीन का भाग देग यदि शेष दो बरों तो प्रथम स्नी मरेगी श्रन्यथा पुरुष।
भाग्योदय

भाग्येश केन्द्र में वैठा हो श्रौर बली हो तो बाल्यावस्था में ज्रकोण में उच्च का बैठा हो तो युबा श्रवस्था में, श्रौर जो स्वन्त्रेत्री (ग्रपने घर में) ग्रथवा मित्र के घर में वैटा हो तो बृद्धावस्था में भाग्य उद्य होगा।

## सन्तान होगी या नहीं

जिस की कुएडली में बृश्चिक का बृृस्पति श्रौर शृक बैठा हो श्रौर बुभ्र शानि लग्न में वैठे हों उस के संतान नहीं होगी जिस के लग्नेश को शनि श्रोर चन्द्र देखता हो श्नथवा लग्नेश का शन्ठु लग्नेश में वैठा हो छडे ग्रथवा दूसरे घर में सूर्य बैठा हो तौ भी उस के संतान न होगी जिस के बुध शुक श्रौर चन्द्रमा से हष्टि शानि छडे घर में हो श्रथवा पाप ग्रहू से दट्टि युक्त शानि बैठा हो तब भी उसके संतान नहीं होगी।

## मृत्यू ज्ञान

यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह युक्त वा दृ्टि होकर छटे श्राठवें घर में बैठा हो तो उसकी मृत्यू ग्राठचें साल होगी। यदि शुभ श्रशशुभ दोनौं के ग्रहों से युक्त श्रैर दट्टि होकर छदे या श्राठचें घर में चन्द्रमा वैठा हो तो चौथे वर्ष उस की मृत्यु होगी जिस के छडे या श्राठवें ग्रह में शुभ ग्रह वैठे हों श्रौर बलवान होकर पापग्रह देखते हों तो उस की ग्राभु एक मास की होगी जिस का लग्नेश पाप ग्रहों से पीडित होकर सत्तम घर में वैठा हो उसकी भी श्रायू एक मास की होगी जिस की कुएडली में त्वीए चन्द्रमा लग्न या श्रष्टम घर में या केन्द्र एक चार सात दशमे कोई पाप ग्रह वैठा हो अ्रथवा पाप ग्रहोंके बीचमें चन्द्रमासातमें श्राठमें चौथे घर में से किसी घरमें बैठा हो श्रौर लग्न सातवें ग्राठवें घर में पाप गह हो तो माता सहित उसकी मृत्यू होगी।

## स्री जातक

स्नीयों के सौभाग्य का संत्तम घर है लग्न से शरीर का, श्राठवें घर से विधवा होने का श्रौर पांचवे घर से सन्तान का विचार किया जाता है

## शौभाग्गवती लक्षाए

लग्न से सातवें घर को दो शुभ ग्रह देखते हों ग्रथवा शुम बैठे हों तो वो सौमाग्यवती है

## दुष्टा लक्षण

जिसके सतम घर को पाप ग्रह देखता हो वह चंचल नेत्रों चाली हो, पापग्रह देखते हो तो वह ग्रधम, ग्रौर तीन पापग्रह होतो वह महा दुषा होगी, सातवें घर में सूर्य हो वो कोधी, पति को छोड़ने वाली होती है। मंगल वैठा होतो विधवा र्शाने वैठा होतो बृंदा श्रौर पाप ग्रह सतम ग्रह को देखते होतो पति से कोध करने वाली होगी।

## व्यमिचारिणी लच्चण

जिस का लग्न श्रौर चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह के बीच में हो श्रौर कोई शुभग्रह उसको देखता नहो तोवह ब्यभिचारिएी होगी

जिस के सतम घर में तथा दारहवें घर में श्रथवा दोनों घर में से किसी एक घर में मंगल बैठा हो या सातर्वे घर में वृम्शिक श्रौर बारहवं घर में मेष राशि हो उस में पापग्रह सहित राहू बैठा हो तो वह दुष्ट मनुष्यों के साथ में रहकर ध्यभिचा रिएी हो जावेगी। यदि सातनें घर में कर्क राशि का सूर्य त्रीर मंगल बैठा हो तो धनहीन होकर व्यमिचारियी होगी।
सन्तान विचार

पंचम स्थान में स्वामी के साथ चन्द्रमा होतो गर्भ रहेगा संतोन होगी गयणा लग्नेर लग्न में या लग्न का स्वामी श्रौर चन्द्रमा पांचवें घर में होतो शी़्र संतान होगी

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

लग्न का स्वामी ग्रथवा पंचम स्थान का स्वामी पुरुष राशि में हो तो पुञ्ञ ग्रन्यथा कन्या होगी,चन्द्रमा पुरुष राशि पुरुष ग्रह के साथ वैठा होतो पुज्र, यदि चन्द्रमा दोपहर के बाद का कृष्णपप्तका ग्रथव। सूर्य का हो तो कन्या होगी

लग्न का स्वामी लग्न में हो ग्रथवा लग्न में चन्द्रमा हो या चन्द्दमा लग्न को देखता हो तो गर्भ है लग्नेश ग्रथना पंचमेश लग्न श्रौर पंचम को देखे तो गर्भ नहीं है। चन्द्रमा नीच या पाप गृह के साथ पंचम स्थान में हो श्रथवा पापगृह पंचम स्थान को देखे तो गर्भ गिर जावेगा।

लग्न बल दिन में होतो दिन में श्रौर रात में हो तो सन्तान रात में होगी श्राठवें घर में शनि सूर्य $\psi, ~ \& Q,\{०$, राशि का हो तो स्री बांभ है। श्राठवें घर में श़क गौर वृहस्पति हो तो गर्म को हानि पहुँचे। पंचम स्थान यदि पंचमेश होतो प्रश्न वाली साल गर्भ रहेगा यदि लग्नमें चृहसपति या श़क ग्राकर पड़ेतो वह स्री गर्मवती है। लग्नसे जितने घर दूर शुक हो उतने हीं महीने का गर्भ है

## जन्म नक्षत्र फल

श्रश्वनी नत्तन्र में जन्म होतो विद्वाग भाग्यवान धनवान ह्वरूपवान होगा भरणी में सत्यवादी, मृद्याषी बुद्धमान, कृतिका वाला लोभी, हिंसक कंगाल, रोहियी वोला धर्मात्मा दानी. मृगसिरा वाला, साहसी वीर, भ्राद्रा वाला, श्रमिमानी मूर्ब, पुनर्वसुका विलासी भोगी,पुष्यवाला न्यायी शूरवीर, श्रश्लेषा काला मासा हारी नीच धूर्त, दरिद्री, मघा वाला पुछ्वान पूर्बा फल्गुणवाला उद्यमी कम ऊ उत्तरा फल्गुणीका रुअावदारहस्त वाला मिथ्यावादी भगड़ालू शराबी, चिन्ना बाला प्रेमी शीलवन्त

हवांतिवाला,परोपकारी, विसाबावाला क्यमिचारी लड़ाका कोधी习习्रनुराधा वाला प्रतिज्ञा बाला जेष्ट का मिनों वाला मूल वाला माता पिताको ढुखढ़ाई पूर्वाबढ़ स्वरुपवान पुन्नवान उत्तराषाढ़ वाला मोटा ताजी धनवान श्रवया बाला प्रसन्न चित्त धनिष्टा वाला गायक शतमिका बाला पर स्री गामी पूर्वा भाद्रपद राज सन्मान पाने वाला उत्तराभाद्रपद वाला शन्रुका नाशकर्ता रेवती वाला साधू यदि च्रभिजित नत्त्त्त में जन्मलेतो राजाहोगा तथा कुलोद्रीपक होगा

## किस ज्रायु में संतान होगी

जिस कुन्डली में नीचे का होकर बृहस्पत या शुक बैठा हो बुध्र या सूर्य सम राश का होकर बैठा हो उसको पुत्र का सुख नर्हाँ है। श्रथवा पाप ग्रहों से गुक्त दृि चन्द्रमा कर्क रोशि का होकर बैठा हो श्रैर सूर्य को शनि देखता हो उसके साठ वर्ष की उम्र में पुत्र होगा जिसके लग्न में पाप ग्रह हो श्रौर पाप ग्रहका ही लग्न हो सूर्य बृश्चिक होकर बैठा हो मिथुन रास का मंगल हो ऐसा योग पड़ने से तीस वर्ष बाद सन्तान होगी

## पुरुष सामुद्रिक्ष

श्रनामिका उगली की जड़ में जो रेखा होती है उसे पुन्या नायका रेखा कहते हैं मध्यमा उंगली के नीचे से लेकर पोचे के समीप तक खबड़ी रेखा को ऊर्ध रेखा कहते हैं हर रेखा यदि खन्डित हो जब तो दुख देती है ग्रपूर्ण हो तो थोड़ा फल देती है पर्णा होतो राज्यफल देती है पतली होतो च्तीए फल देती है जिस के श्रंगूटे के मध्य में जौ का चिन्ह होता है वो बड़ा यशस्री श्रनेक भूष्य स्री प्राप्त गहने श्रौर श्रनेक प्रकार के द्वब्यों से

संयुक्त पुरुष होता है जिसके दन्तिए हस्त में मछली प्तज्र ग्रथवा हाथी तालाब श्रंकुरा बीड़ा इनमें से कोई चिन्ह हो श्रथवा मूसल पर्वंत खडा हल पुप्य इनमें से कोई चिन्ह होतो धनवान होगा।

जिस पुरुष के दाहिने हाथ में घोड़ा कमल धनुष चक ध्वजा श्रासन श्रौर डोली अ्रथवा घड़ा खम्ब मृदंग छृत्त चिन्ह हो तो धनवान होगा। जिसके हाथ की हथेली पतली हो वह पंडित होगा जिसकी हथेली में तिलका चिन्ह होता है वो धनी होता है

## स्री सामुद्दिक

जिस स्रीकी हथेली कोमल श्रौर बराबर हो वहधर्माँ्मा होगी श्राचायोंने स्रीयोंका बांया श्रौर पुखुष का दाहिना हाथ देखने का नियम रक्खा है उसी के श्रनुसार शुभागुभ फल कहते हैं।

## हस्त उंगला लच्कण

जिसका श्रंगूहा श्रौर श्रंगूटे के पास की दोनों उंगली कमल की कली के सदश हो घो श्रनेक भोगों को भोगने वाली होती है

## हथेरा लक्षा

जिसकी हथेली निरमल ऊपर को उठी हुई हो वो कामवती, जिसकी हथेली की रेखायं साफ हो हो कल्यान कारी, जिसके हाथ में रेखाये न हों वो ग्रमंगल कारी, बिलकुल रेखार्यें न हों वो दरिद्दी श्रथधा बहु रेबायँ वाली दरिद्रिी होती है।
हथर्ला का पिंट के लच्णण

जिस के हाथ का पिछ्छला भाग नसों युक्त हो वह दरिद्री ऊँचा अधिक नसें न हो वह परिश्रमी यदि श्रधिक रोम मांस रहित हो तो विधवा होरी।

## हस्त रेखा लच्चण

जिसकी हथेली श्रधिक गहरी हो श्रौर रंग लाल श्रौर कोमल हो वह सुम कारी, रेखार्ये गोल हो तो रति सुख पात्त होता है। मछबी की रेबा हो तो सौभाग्यवती श्रौर पुत्र का सुख भोगती है। यदि सांतिये की रेखा श्राकर पड़े तो पुत्रवान होगी जिस की हथेली में कमल का चिन्ह हो तो वह राज रानी, च्ना कछुग्रा। ग्रथवा शंख इन में से कोई चिन्ह हो तो पतिव्रता।

जिसकी हथेली में तुला माला श्राभूषए के चिन्ह हों तो वह धनवान वैश्य की स्री होगी, जिसकी हथेली में छथथी घोड़ा मन्दिर वृत्त की रेखार्य हों वो बुद्दिवान होगी जिसकी हथेली में ग्रंकुश चवर श्रथवा धनुष की रेखा हो तो वह राज पतिनी होगी जिसकी हथेली में गाड़ी की रेखा हो तो वह किसी ब्योपारी की स्री होगी।

जिस के श्रंगूठा के मूल में कनिष्टा उंगली तक रेखा गईहो तो वह विधवा होगी जिसकी हथेली में खडग गदा भाला मृदंग सूल हिरन इन में से कोई रेखा हो वह सर्व समय धनवान होती है जिसकी हथेली में बृष मेंढक बीचू स्यार सर्प गधा बटेर टींडी बिह्छी इन में से कोई रेखा हो तो वह ख्री कलह श्रौर रोगिनी हो जाती है। जिसका श्रंगूठा सरल कोमल श्रौर गोल हो श्रीर उगली कम से एक दूसरे से छोटी हो तथा लंबी श्रौर गोल हो रोम युक्त चपटी ब छोटे पोरुए हों तथा छोटी हों तो वह रोगिनी रहेगी

## नख लक्षण

जिस के नख शंख या सीप के समात नीचे गढ्डे वाले हों वो शु भ, सफेद टेड़े श्रैर रूखे श्रशु भ होते हैं जिस के नखों में सफेद रह्न के चिन्ह हों वह कामबती होती है।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

$$
\begin{aligned}
& \text { पांचवां अध्याय } \\
& \text { पर्न विचार }
\end{aligned}
$$

प्रश्न कर्ता के समय की लग्न निकाल कर प्रथम कुन्डली बनाना चाहिये। जिस समय प्रश्न किया गया है हीक उसी समय की घड़ी पल पंचांग में देख कर इछ निकाल लो।

## कार्य सिद्धि

जिस घर का स्वामी उसी घर में श्राकर पड़े ग्रथवा उसको देखे तो कार्य सिद्द होगा या मित्र के गृ पड़े या देखे तो कार्य सिद्ध हैं श्रथवा वृष कर्क कन्या श्रौर मीन श्रपने श्रंश के लग्न में श्राकर पड़ी हो तोभी कारं सिद्धि हो जावेगा। लग्नेश कायं को देल तो भी सिद्धि होने का योग है। यदि लग्र का स्वामी कार्य के घर वाले स्वामी को देख तो विगड़ा हुग्रा कायं भी सिद्धि हो । यदि लग्नेश को चन्द्रमा देखे श्रथवा कार्य के घर को चन्द्रमा देखे तोभी कार्य सिद्धि होगा, लग्न तथा श्रष्टम स्थान के स्वामी श्रण्टम घर में हेश कर्ग में होतो कार्य सिद्धि जानों ग्यारहवें घर का स्वामी यदि लग्न में हो या देखता हो तोसी कार्य बनजावेगो यदि चन्द्र देखे तो श्रत्यम्त लगभ हो। चन्द्रमा यदि १२। ६। $=$ घर देखे तो भी कार्य सिद्दिहो।
मध्यम कार्य बनने का योग

लग्न का स्वामी लग्न को न देखे औौर शुम ग्रह ग्राकर पड़ें तो चौथाई कार्य बनेगा श्रगर लग्न के स्वामी को

शुम ग्रह देखें तो श्राधा कार्य सिद्धि हो यदि एक शुम पह लग्नेश को देखता हो तो १ कार्य सिद्धि हो ।
कार्य सिद्धि न होना

लंजेश में पाप ग्रह हो ग्रथवा पाप ग्रह देखते हों तो कार्य न बनेगा श्रगर लग्न का हवामी कार्य के लग्न को न देखे तोभी कार्य न बनेगा। ग्यारहवें घर का स्वामी श्रैर श्राठवें घर का स्वामी एक घर में होंतो कार्य न बनेगा। लगनेश छडे धर में पड़े तो भी कार्य सिद्धि न होगा।
पृथ्थी में गढ़ा धन देखना

लग्नेश चन्द्र का श्रौर धन का स्वामी एक स्थान पर हों ग्रथवा उन को गुम ग्रह देखता हो तो धन ग्रवश्य मिले विहद्दता पाई जावे तो थोड़ा धन मिले। यदि धन के स्वामी श्रौर लग्न में पाप ग्रह होतो कष्ट हो और धनेश श्रपने चौथे धर में होतो बहुत धन मिले यदि शुभ ग्रह के साथ साथ वैठे या शुम ग्रह देबताहो तो शीप्र धन मिले।

यदि श्राठवें धर में मंगल पड़े धनेश को शत्रु देखे तो धन दूसरे स्थाज पर है। धनेश के साथ राू श्रौर श्राठवें में सूर्य होतो धन न मिलेगा। चौथे श्राउनें घर में चन्द्र वृहस्पति शुक्त होतो धन ग्रवश्य मिले ग्रथवा चौथे या दसवें घर को चन्द्रमा देखे तो धन मिले। लग्न में रादू श्राउव्वें में सूर्य होतो नहीं मिले।

चन्द्रमा लग्न दसवे घर मेंहो ग्रथवा चन्द्र शुक या वृह्त्पति ग्रथवा वुध के साथ होतो गढ़ा हुग्रा धन श्रनश्य मिले। CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## गढ़े धन का स्थान बताना

यदि लग्न में प्रथम देशकर्ण $\frac{9}{2}$ हिस्से में होतो घर के द्वार के पास, दूसरे में होतो घर के बीच में, यदि तीसरे घर में होतो घर के पीछे है
चोरी के प्रश्न

पाहले लग्न का नवांश निकाल ले उसके सामी के विचार से जिन्स बताई जाती है ऐसे प्रशत्रो का संबंध छरे घर से है। लग्नेश से चोर की जात त्रौर ₹ंग रूप श्रौर ग्रायु देखी जाती है प्रश्न लग्न से स्थान तथा दिशा देखी जाती है।

## चोरी का माल बताना

नवांश का स्वामी सूर्य हो तो पीतल, तांवे संबन्धी गहने इत्यादि की चोरी हुई है। चन्द्रमा हो तो चांदी रुपया मोती इत्यादि श्वेत वस्तु मंगल हो तो मूँगा गॅहैँ हथियार इत्यादि लाल चस्तुर्य बुद्ध हो तो जस्ता इत्यादि खेती की पैदावार या कपड़ा गुरु हो तो सोना छ्रशर्फी इत्यादि पीली चीज़ं शुक हो तो श्वेत वस्तु शनि हो तो काली बस्तु लोहा भैंसा बकरी इत्यादि ।
चोर के रंग और नाम का च्रनुमान

प्रश्न समय जिस नच्त्रत्र का जो चरए हो उस के ग्रनुसार नाम का प्रथमाच्त्र देख कर नाम का पहता श्रक्त्र बतादो जैसे मेख लग्न में ग्रश्वनी नत्त्रत्र का पह्रिला चरश ग्राक्कर के पड़ता है तो उस पर "चू" जैसे चूरा मएि इसी का श्रनुमान लगा कर नाम का पहिला श्रान्तर बत्लाना चाद्दिये।

[^1]
## माल का मिलना न मिलना

यदि $q-y-ง-\varepsilon-१ ?$ घरों में से किसी घर में शुक्त या वृहस्पति हों तो मिल जावेगा लन्देश ग्यारहवें घर में ग्रीर उसका स्वामी लग्न में हो तोभी माल मिल जावेगा। यदि मघा नत्त्र से उत्तराफाल्गुनी तक कोई वस्तु गई हो तो मिल जावेगी श्रगर हस्त से धनिक्ष तक गई हो तो लेने बाला देगा नहीँ परन्तु पता चल जावेगा। ग्रगर शतमिषासे भरली तक गई है तो घर में है तलाश करो श्रगर कृतिकासे श्रश्लेषा तक गईहै तो नहीं मिलेगी।

## मुकद्धमें की हार जीत

सातवरं घर के स्वामी से यदि लग का स्वामी बलवान है तो जीत ग्रवश्य हो यदि लग्न में शनि मंगल, सूर्य बलीहो तो हारहो
म्रेम का से मिलाप होगा या नहीं

लग्नेश चन्द्रमा के साथ हो ग्रथवा लग्नेश बती होकर सातवं घर में बैंे या सतमध्थान शुक बुध चन्द्रणा साथ में हो तो प्रेमी श्रैर प्रेमका का मिलाप हो जावेगा।

## विद्धुड़े का मिलाप

इस में तीसरे घर से सातवां घर देखा जाता है यदि उस में चर लग्न $\uparrow-४-७-१ ०$ तथा बुध वृहस्पति श्रौर बत्रबान चन्द्रमा हो या बली चांदू दे बता हो तो शीष्र मिलाप होगा। ।

## लामहानि बिचार

लाभेश श्रोर लग्नेश दौनों एक स्यान पर हों तो लाभ हो। यदि लग्नेश उयारचे घर में हो तो लां है लग्न में लग्नेश लाभ कारो है। यदि लगनेश में हो तो श्रधिक लाम हो वुध सूर्य थोड़ा लाम करंगे। लग्नेश श्रैर लामेश निर्घल होंतो हानि श्रथवा विएंद्ं हो तोमी हानि पाप म्रह देखते हों तोमी हानि।

## मूक पश्न

प्रश्न दो भकार के होते हैं एक साधारण श्रौर दुसरे मूक साधारए प्रश्न में प्रश्नकर्ता ग्रपने मन का भाव बता देता है श्रौर मूक प्रश्न में किसी प्रकार का भाव नहीं बताया जाता केचल किसी पुष्प या फल को लेकर चुप होजाता है उसी पर कुन्डली बना कर उसके मन का सब हाल बताना पड़ता है मूक प्रश्न में केवल तीन बात्तों का ध्यान रक्खे एक तो प्रग्नकर्त्ता से कोई कड़ी बात न कहे दूसरे पश्न का उत्तर सदेव धातु जीव श्रौर मूल कहकर छोड़ दे जिनका अ्रभिषाय इस प्रकार से है धातु-में जेवर सोना चांदी ग्रादि सांसारिक सबही पदार्थ ग्राजाते हैं। जीव-में दुख सुख पशु पत्ती इत्यादि शरीर सम्बन्धी सब बाते ग्राजाती हैं। मूल में ऊवरो बाते बनार्पति बृत्तादि सम्मिललत है।

## मूक पश्न बताने की रीति

प्रश्न समय की कुन्डली बनाकरं देखे कि उस समय किस श्राकार की कुन्डली बनी है यदि लग्नेश श्रथवा चन्द्रमा लग्न में ग्राकर पड़े श्रथबT चन्द्रमा उच्च का हो कर पाचर्वें नवें या सातवें घर में बैंे तथा लग्न को देखे तो धातु सम्बन्धी प्रश्न है। इसके विपरीत चन्द्रमा शन्रु घर में कर लग्न को न देखे तो जीव सम्बन्धी। यदि लग्नेश निज घर का न हो श्रौर वृष कर्क लग्न को छोड़ चन्द्रमा किसी श्रौर लग्न में बैठे तो मूल सम्बन्धी प्रश्न है।

## मूक प्रइन का दूसरी रोति

यह प्रश्न नवांश द्वारा बताया जाता है लग्न के नर्ँें भाग को नवांश कहते हैं जैसे लग्न की श्राधी घड़ी बीत गद्द हो तो CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

घह लग्न का पहिला नवांश है। प्रत्येक लग्न ३० घड़ी की होती है इसलिये लग्न का नवांश ३ ग्रंश २० पल का हुग्रा राशि दो प्रकार की होती हैं एक सम दूसरी विषम जिन में बृष कर्क कन्या, बृध्रिक, मकर मीन सम राशि है मेष की विषम हैं। इनमें से सम राशियों के एक एक ग्रंश को "त्रिशांश " कहते हैं। ग्रर्थात् ्राशि का तीसवां भाग एक ग्रन्या का त्रिशांश हुग्रा श्रौर विषम राशियों में पांच से पांच श्राठ, सात श्रैर पांच ग्रन्सों के कम से मंगल, शनि बृहस्पति, बुध, ग्रौर शुक्त के त्रिशांश कमानुसार होते है जैसे विषम राशि में मेब, मिथुन सिंह तुला धन श्रोर कुम्भ में प्रथम पांच श्रन्श तक मंगल का फिर ६ ग्रंश से १० ग्रंश तक शनि का दस के बाद श्रठारह श्रंश तक वृहस्पति का फिर पचीस श्रंश तक बुध का श्रौर ३० ग्रंश बीतेतक शुक्तका त्रिशांश रहता है इसके बिपरीति सम राशिमें प्रथमान्श गुक्रका फिर बारह श्रंश तक बृहस्पति पच्चीस अ्रंश तक शानि श्रोर फिर तीस ग्रंश तक मंगल का त्रिशांश रहता है

नबांश चक

| भ | $?$ | 2 | з |  | 4 | ६ | $\checkmark$ | ᄃ | c |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| अ्र市 | 3 | ६ | ? | श | १६ | 20 | २३ | २द | 30 |
| कलग | 20 | 80 | $\bigcirc$ | 20 | 80 | $\bigcirc$ | 20 | 80 |  |

विषम च्रिशांश चक

| गु㢄 | मं | 2 | ब | बु | शु |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| श्रํ श | 4 | y | క | $\bigcirc$ | $\underline{4}$ |
| कला | 4 | 80 | 25 | 24 | 30 |

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## सम राशि चक्र

| गृह | शु | बु | ब | श | मं |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| श्र श | 4 | $\bigcirc$ | E | 4 | 4 |
| कला | 4 | 2\% | 20 | 24 | ३० |

नवांश त्रिशांश द्वादशान्श्र तथा द्रेशकाण दुयादि राशियो के भाग हैं कोंकि लग्नें शीघ्रतया श्रपना फल बदल देती है इसी कारा ग्राचार्यों ने राशियों को भागों में बांट दिया है जिससे फल सबका ठीक बैठे। देष्काएा में प्रत्येक राशि के तीन भाग किये है प्रत्गे फ भाग को द्रेइकाता कहोे हैं। हर एक भाग १० श्रंश का माना है जैसे पहिला भाग $₹$ से १० तक दूसरा $9 ?$ से २० तक श्रौर तीसरा $२ ?$ से तीस तक का हुग्रा एक लग्न तीन चार पाँच ग्रथवा $4 \frac{9}{2}$ घड़ी की होती है इतने ही कम काल मैं प्रत्येक राशि ग्रयना शुमाशुस फल दिखा देती है। ज्योतिषियों को ग्रच्छी तरह ग्रंश्रों को बिचार कर फल कहना चाहिये क्यों कि प्रत्येक जीबधारी को मिनट २ पर ढुख सुख भोगना पडता है ।

## नवांइफल

नवांश चक में मेध का पांचवां नवांश सिंह का है जिस का स्वामी सूर्य हैं। जन्म कुन्डली में यदि मेव लग्न के श्रंतर गति पांचवां नवांश होतो उस मबुष्य की प्रकृति तेज़ गौराध होनी चाहिये। इसी प्रकार प्रश्न समय में देखा जाता है जिस लग्न का जैसा नवांश हो शर उनका जो स्वामी हो उसीके शन्रुसार फल कहे जैसे धन के तीसरे नवांश ग्रकका पश्न है

तो फल उसका ग्रशुभ होगा। यदि वृष के सातवें बृश्धिक नवांश का प्रश्न है जिस का स्वामी मंगल है उसी के श्रत्नुसार फल कहे।

## चक कुण्डली प्रश्नोत्तर

पहिले घरका प्रश्न शरीर संवंधी दूसरे घरका घन संवंधी तीसरे घरका सवामी ग्राठवें को देखे तो भाई बीमार हैं छदे घर में तीसरे का ख्वामी बैठे तो शनुत्रों से कष हो. चीचा घर माता का है इससे पृथ्नी सम्बन्धी विचार होता है पांचनें घर से गभर का विचार किया जाता है छुटे घर से चो गीव खोई हुई वस्तु संग्राममें विजय पराजय तथा फेल पास का विचार होता है सातवैं से विवाह बिचार साभा सट्टे का श्राना श्रोर श्राठन्नें से रोग सम्वधी बार्ते नवें से याशा सं वंधी प्रशनों का उत्तर दसवें से राज्य संवंधी बाते ग्यारवें से लाभ हानि तथा बारहवें से खर्च देखा जाता है।

## गुप्त पश्न वताना

नवाँशे में प्रत्येक लग्न के नौ भाग किये हैं। जिस में प्रत्येक लग्न चार घड़ी ३० पल की होती है इस हिसाब से एक भाग श्राधी घड़ी (३० पल) का हुग्रा यदि किसी लग्र की श्राधी घड़ी बीती होवे तो उस का पहिला भाग हुश्रा उस समय जो प्रश्न गुप्त रीति से किया जाय कि मेरा क्या प्रश्न है तो कहो कि धातु संवंधी तेरा घश्न है। इस के बाद पूरी एक घड़ी होगी उस समय का प्रश्न जीव संवंधी होगा तथा डेढ़ घड़ी पर मूल प्रश्न कहेंगे।

## मूक कुन्डली पइन

नवांश द्वारा कुएडली में जब धातु जीव श्रौर मूलका घिचार होजाता है तब फिर श्रागे का फल कहते हैं पहिले ग्रौर बारहवे घरके स्वामियों में जो बलबान हों श्रौर वह जिस घरमें जाकर पडे उसी घर का प्रश्न जानो।

## उदाहरण

जैसे किसी प्रश्न कर्ताने पूँछा कि मेरे मनमें क्या है उस घड़ी पर कर्ऋ राशि का नचांश देखा तो कर्ष उसके ग्यारहवें स्थान बृष है जो लाभ के स्थान कर्क राशि का स्वामी चन्द्र है जा सात वें ग्रर्थात् सीकी घरमें बेठाहै श्रीर लग्न को पूरी दहि से देख रहा है इसलिये उसका भश्न
 ह्नी संवंधी है ( बिचाह चाहता है) यदि चन्द्रमा पांचवें स्थान हो तो उसका प्रश्न सन्तान संवंधी है सन्तान कब होगी)
इम्तहान में पास फेल होना

पांचवँ स्थान से सन्तान व विद्या दौनों का विचार किया जाता है वहाँ ज्योतिषी की बुद्दि पर निर्मर है यदि कोई गुवा या युषती सीभाग्यवतीका प्रश्न हो श्रौर पाँचवैंस्थान कर्क साः बनकर चन्द्र पड़े तो सन्तान कर प्रश्न है इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न करे श्रौर उपरोक्त कुन्डली के शंनुसार चन्द्रमा पांचवें स्थान श्राकर पड़े तथा बलवान हो श्रैर किज गृह उस को देखते हों तो पास होगा।

मेष लग्न का पहिला भाग $?$ घड़ी $?\}$ पल से $\{$ श्यनन्श तक का होता है जिसका खामी मद्नल है फल उसका तीव्र है तथा दूसरे भागका स्वामी सूर्य है उसका फल तीव्र है तीसरे का स्वामी शुक है उसका फल शीतप्रद है वृष राशि का १ घड़ी २२ पलतक २० श्रन्श जाते हैं जिसके पहिले भाग का स्वामी चुध है यह श्र तथा दूसरे का चन्द्रमा यह मी शुभ है श्रौर तीसरे का शनि यह ग्रशशाभ है। मिथ्रुन राशि के ? घड़ी ४० पल तथा २० अ्रंश होते हैं जिसके पहिले श्रन्श का स्वामी गुरु यह शभ
 कर्क राशि ? घड़ी $4 \%$ पल पर २० श्रन्श होते हैं इसके पहिले भाग का स्वामी शुक्र है दूसरे का बुण्र श्रौर तीसरे का चन्द्र है फल जिनका भ्रच्छा है सिंह राशि का पहिला भाग ? घड़ी प० पर है स्वामी जिसका शनि है श्रश्रुभ फल देता है दूसरे लग्र का स्वामी गुरु है फल इसका शुभ है तीसरे का मद्भल है इसका फल ग्रशूभ है कन्या ? घड़ी प४ पल पहिले भाग का है स्वामी इसका सूर्य है सम फल देता है दूसरे का स्वामी शुक्त श्रौर तीसरे का बुध है फल दोनोो का शूम है तुला राशि में शघड़ी पूष पल का पहिला चरल होता है जिसका स्वामी चन्द्र शुभ फल दायक श्रौर दूसरे का शनि जिसका फल श्रशुभ तथा यीसरे का गुरु इसका फल शुभ है बृभ्धिक ? घड़ी प७ पल का पहिता चरए जिसका स्वामी मद्नूल तेज प्रकृतिवान है दूसरे का हवामी सूर्य है सो सम है श्रोर तीसरे का शुक है यह शुभ होता है धन पहिला भाग ? घड़ी $4 \% ~ प ल ~ क ा ~ स ् व ा म ी ~$ जिसका वुध शुभ है दूसरे भाग का चन्द्रमा है यह भी शुम तीसरे का शानि यह ग्रशशुभाहै स्थाना भाव के कारए समस्त राशियों का वर्गान नहों होसका इस से ग्रागे ताजक नीलकाडी हमारे यहां से $i$ 'गाकर देखो।
$[y=]$ *' माग्य परीज्ता *

## ढूसरे के मन के माव की पहचान

बलवान होकर लामेश जिस घर में पड़े उसीका प्रश्न जानो लग्न फे नवाँश का स्वामी बलवान हो जिस घर में बड़े उसी का प्रश्न जानो यदि लग्र का नवर्शा लग्र में होतो शरीर संबंधी दूसरेंें होतो धन तीसरेमें भाई बहिन इत्यादिका जानों लग्न चर राशि श। ४ $101 १^{\circ}$ वी हो श्रीर लग्नेश चर नवांश १०। १११ श२। वैं तो यात्रा का प्रश्न है यदि $७ \mid=1 \varepsilon$ वे घर में स्वामी घलबान ह्रोकर बैठे तो यात्री के लौट ग्राने का प्रश्न समभो।
तेजी मन्दी

जिस वस्तु की तेज़ी मन्दी निकालनी हो उस वस्तु के श्रंको को जोड़ कर दो का भाग दो जो रोष वचे उस को लन मान फुन्डली बनावे लग्न का स्वामी यदि सातवें, ग्यारह $\overline{\text { Iै घर }}$ में पड़े तो लाभ लग्न पांचवां नवां साधारए बारहवे से हानि छेे से चोरी जानों ग्राठवें से योगी होकर हानि उठावें चौथा साधारा दूसरे से कम लगभतीसरे से साधारण लगम हो परन्तु श्रन्य मतुष्य लेजावे।

तेजी मन्दी को ज्ञात चन्द्रमा श्रोर सकान्त से भी किया जाता है चन्द्रमास के मानने चाले जिस दिन चन्द्र दर्शान होता है उसी दिन एक मास की तेज़ी मन्दी का क्षान करलेते हैं। यदि चन्द्रमा की दौनों नोक बराबर हौतो जिन्से मन्दी इहे यदि चन्द्रमा तिरछ्धा निकल ओर ऊपर की नोंक श्रधिक निकलती हुई दिखाईई दे तो लेज़ी हो नीचे की नोक श्रधिक होतो मन्दा रहे द्नोनो नोकै बराधर होतो समान्य भाव जानों।

## सकान्तफल

## मेष संक्रान्तफल

मकर संक्रान्तका प्रवेश यदि १थ．महूरत श्राद्रा नच्त्रत्र में 24．घड़ी भूप पल तक होतो गौहहँ चना मन्दा मूँग मोठ ज्वार मका साधारए महीने के श्रन्त में कुछ तेज़ी होगी गुड़ शुक्रर खांड शहद लगल मिर्च मसूर लगख मजीट सुर्स चन्दन सुर्ख नंग
 इत्यादि लाल वस्तुएँ तेज़ाों रोग़नदार（तेल देने बाली चीज़े） मन्दी रहें स्वेत बहतु सन रुई इत्यादि तेज़ हों श्रत्ताऐं और पंसारियोंका सामान श्रौषधियाँ तेज़हों तन्बाकू लकड़ी कोयला इत्यदि तेज़ ववाई रोगों के फैलने काभी भय है ।
बृष संझ्रान्त

षृव संकात यदि मधा नद्तत्र में ३० महृत्ती ？७ घड़ी ४ पल तक प्रवेश करे तो मास के आ्रारम्भमें गेह⿳亠二口阝 चनाका भाव सम रहे बाद में तेज़ी हो ज्वार बाजरा म₹का मोट तेज़रहे गुद शक्कर खांड तिल तेल श्रलसी सरसों इत्यादि तेज़ कपास रूई घी तेज़ चौपाये तेज़ रहं ।


## ＊भाग्य परोत्ता＊

## मिधुनसंख्रान्त

यदि मिथुन संकान्त ३३ घड़ी २३ पल ३० महूर्ति प्ववेश करे श्रीर चित्रा नच्तन मंगल बार का होतो गेंहूँ चना तेज रहे माँग रवांस ज्वार बाजराभी तेज़ रहे लाल वस्तु श्रोर तेल काले पदार्थ तेज हो रूई कपास घी खांड भी तेज रहे सोना चांदी तांबा जस्ता मदा रहे।

कर्क संक्रन्ति

कर्क संकान्ति यदि ？७ घड़ी २२ पल के बाद ३० महु ती पर प्रवेश हो श्रौर शुक के दिन मूल नत्तत्र पड़े तो गेह⿱⿱亠䒑日心十 श्रीर चना तेज हों ब्धोटे श्रनाज ज्वार बाजरा भी सस्ता होगा गुड़ शकर खांड तेज हो रोगन दाग चीर्जे जैसे श्रलसी सरसों
 मन्दे रहें श्वेत वहतु दूध दही घृत तेज हो तथा रे कपास सन सूतीवस्न तेज हों चौपाए सस्ते रहैं।

यदि श्राप मैस्मरेजम द्वारा गुत बातों का हाल जानना श्रोर मृतक मिन्ँा से बात करना चाहते हैं तो मैस्मरेज्म विद्या पुस्तक शリ रुपया मैं गुलज़ार कमपनी श्रलीगढ़ से मगाश्रो।

## सिंह संक्रान्ति

$\bigcirc$ घड़ी ३द पल के बाद ३० महूर्ती धनिष्टा नद्तन में मंगलवार के दिन मवेश करे तो चना श्रौर गैं苂 सम रहें आ्यागे के महीने में तेजी हो। मूँग मोठ ज्वार बाजरा मका उर्द्के भाव में घटाबढ़ी रहै गुड़ शक्कर शहद लालमिचं चदन्न लाल वस्तुपं तेज हों रोगनदार चीर्ज तिल
 श्रलसी सरसों तेज रहै श्वेत वस्तु घी दूध किसी प्रकार ससते हो जावैंगे चौपाये चारा सस्ता रहेगा तम्बाकू नेज होगा।

## कन्या संकान्ति

फन्या की संकान्ति २३ घड़ी ३१ पल से ३ह घड़ी ३? पल तक ३० महूर्ती 习ुक्रवार के दिन रेवती नच्त्रत्र में प्रवेश करे तो गेँहू चना सम रहैं ज्वार बाजरा मका उर्द मूँग में घटा बढ़ी रहे घी सस्ता रहै चावल तेज तेल सरसों ग्रलसी नारियल कालीमिर्च जीरा स्याह


रंग की चीजे तेज हों तथा लालमिर्च लाल रद्ध और लालरख्न कीधस तु तेज रहैंगी सनलूत जस्ता कलई चांदी रहई कपास सस्ता लोंहा तांवा तेल तम्बाकू लकड़ी चारा भूसा सम रहैंगा।

## तुल संकान्ति

यदि तुला याशि की संक्रांत भरणी नन्तन्र पर ३० घड़ी २३ पल पर प्रवेशा करे श्रौर चन्द्रम $\top$ मेघ लग्न का हो श्रन्त तेज़ हो परन्तु मोठ मुंग ज्वार बाजरा मका इत्यादि छोटा ग्रन्न ससत रहगा तेल पदार्थ बिनोला श्रलसी सरसों पोसत दाना
 श्रन्डी तेज होगी सूत कपड़ा सन कपास रू तेज रहंगे। सोना चाँदी जस्ता मूंगा तांवा लोहाधृत तेज गुड़ राकर चावल खांड़ तेज ऊनी रेशमी व लाल चस्习 लाल रंग तेज़ रहैंगे।

बृश्किक संकान्त
बृश्चिक संकान्त दोपहर के बाद मिगीसरा नन्तन्न में ३० महूर्ति पवेश करे तो गेँ⿱⿱艹冖火心 चन तेज़ हो ज्वार बाजरा मकका में घहा बढी रहेंगी घी खांड रूई कपास का सम भाव रहे गुड़ शक्कर लाल मिचृ शहद सुर्ख
 चन्दन मसूर तांबा तेज रहे तैल पदार्थ श्रली सरसों ग्रन्डी विनौला का भाव शुरू मास में तेज़ रहकर श्रन्त में सस्ता होजावेगा Ec－o Pulwama Collection．Digitzed by eGangotri

## धनसन्क्रान्त

घनसंकान्त ₹६ घड़ी १० पल हु महूर्ति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेशकरे तो श्रौर चन्द्रमा मिथुन राशि पर होतो ग्रन्न तेज़ होगा मोठ मूंग उर्द भी तेज़ रहेंगे तिल बाना ग्रलसी सरसो श्रन्डी बिनोला मन्दा रहेगा
 लाल वस्तु तेज घी सन कपड़ा रूई कपास तेज हो तम्बाफू पसमीना ऊनी रेश्मी कपप़े का भाव सम रहेगा

## मकरसंकान्त

मकरसंकान्त धु महून्नि ३ह घड़ी पू३ पत्लपर प्रवेश करे श्रौर वृहस्पर्तिं का दिन श्राकर पड़े तो गेंहूं चना तेज रहै मूंग मोठ रमास उर्द् बाजरा इत्यादि सस्ते कमीं तेज होते रहें स्वेत वस्तु रुई कपास सन कपड़ा तेज तथा


गड़े शक्रा खांड घी तेज तेलया कत्था मध्यम खानिज पदार्थ सौना चाँदी तांबा तेज लग्ल रंग चपड़ा लाख मजीठ लगल पशे तेज़ मंगा मोती जस्ता कलई लोह सस्ता घास फूंस तेज रहै स्याह मिर्च धनिया जीरा घ्रनार दाना दूमारती लकड़ी सस्ती रहै।

## कुम्यसंकान्त

कुम्म की सल्कान्न १३ घड़ी ३० पल के बाद ग्रश्वनीं नत्तत्र में ३० महूर्ति शुकवार के दिन प्रवेश करेतो श्रन्न भाव सम रहै श्रोर नाज बाजरा ज्वार उर्दू म मांग इच्यदि में मध्यमता रहै तेलिया बाना श्रलसी सरसों बिनोला


इत्यादि में तेजी लाल रंग गुड़ शक्रर मिर्च लाल चन्दन शादद का भाव शुरू में सस्ती फिर मास के श्रन्त में तेज हो घी खांड सूती कपड़ा कपास रूई तेज ऊनी प्रौर रेशमी वस्त्र सस्ते रहंगें।

## मीनसंक्रन्त

मीनसंकान्त श० घड़ी ध० पल पर कृतिका नत्त्रत्र में ३० महूर्ति इतवार के दिन पवेश करे तो ग्राधे मास तक श्रन्न भाव पूर्व मास की भांति रहे बाद में सस्ता होवेगा मोटा श्र्रन्न ज्वार


बाजरा रमास मूँग उर्द श्रादि कुछ तेजरहे तेलिया बाना श्रलसी मूंग फली नारियल सरसों विनौला तिल तैल तेज हो रुई कपास संद सूत तेज गुड़ शककर खांड घी. चाबल ग्राधे मास के बाद तेज हो सोना चांदी कलई तांबा मध्यम रहै।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## बारह राशियों का हानि लाम देखना

बारह राशियों की श्रामदनी श्रौर खर्च एक साल तक देखने का यह नियम है कि श्रपनी राशि के नामान्तर श्रौर लाभ खर्च के श्रन्तरों को जोकि नीचे के चिन्र में दिये है जोंड़लो फिर उस में से एक घटाकर श्राठ का भाग दो यदिं शेषाॅ़ १，२ ६，७， बच्चे तो श्रामद श्रच्छी श्रौर ३．४，$y$ ，तो खच्च श्रधिक श्रंर कुछ न बचे तो बुरी साल जानों।

किसी किसी का पेसा मी मत है कि यदि एक बचे तो लाभ २ बचें तो सम ₹ बचें तो रोग $४$ बचें तो धन नाश 4 बचें भगड़ा हो ६ बचें तो मान ग्रैंर प्रतिष्टा मिले ज बचें तो यश मिले श्रौर यदि शून्य बचे तो श्रच्छी साल नहीं है ।

लाम हानि च₹

|  |  | 栕吕 |  |  | 㯺 |  | 虑 | 澹， | 厤 |  | $\stackrel{\square}{5}$ | 瑶 |  | 唇 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2\％ 3 |  | 2 | 2？ |  | ？${ }^{1}$ | 4 | － |  | 2？ | ＝ |  |  |
|  |  | 9\％｜ 2 | ?? | 2 | \％ |  | 98＇ | 1 | $=$ |  | ？ 2 | $=$ |  | ＝ |

वर्षा होने के लज्ता

चित्र मासका में यदि प्रात：कालके समय में．बोले श्रौर सायंकालको श्रासमानमें धनुष पड़े तो श्रधिक बर्षा हो，जिस महीने पें पांच शनिवार श्रथना मझ्नलवार होतो वर्षा न होवे श्रथबा कम पानी पड़े यदि तांबेके ऊपर जङ्ग जमने लगे तो शीत्र पानी बरसे，रातके समय सितारे इूबें या हिलते हुये दिखर्दू तो दो पक दिनमें पानी बरसनेका योगहै। यदि ज्येष शुक्षा प्रतिपदासे दश्रमी तक बादल रहे विजली

चमके धूपलै तेजी कम दिखाईदे लू न चले तो वर्षा श्रष्छी नहीं होगी ग्रषढढ शुछ्ला $₹ 4$ और्रोर श्रावए कृष्या ? को बादल हों श्रौर बिजली चमक कर घटाघिर श्यावे तो ज२ दिन तक पानी नही बरसे $\pi$ यदि श्रावए शख्̣ा सातेंको बादलहों श्रैर श्राधी रात के समय जिजली चमके तथा बादलकी गर्जन होचे तो कम बरसा होगी। भावए कृष्ण पंचमीके दिन चन्द्रमा चटकके साथ दिलाई दे तो भी बरसा कम होगी यदि भावए शुक्न शै के दिन घंटेके भीतर चद्रमा दिखाई दे तो भादों में श्रधिक पानी बरसेगा।
अंग्रेजी मत से बर्षा योग

सालके शुरू दिन गातके बारह बजे पर बादल होंवें श्रोर गजं तो चिच्रमासका में वर्षा श्रच्छी होवे श्रगर तीसरी जन बरीकी रातको बादलहो तों भादोमें पानी श्रच्छा बरसे चौथी जनवरीको पूर्वकी श्रोर वादल गजे श्रौर दक्सिनकी हवा चल ता श्रकाल [दुर्भच्त्व] पड़े १? जनवरीको विजलीकी चमक होतो पानी कम बरसे $\varepsilon$ जनवरीकों बादलहों विजली चमके तो फसल श्रच््ठी होगी।

फबरोंकी पहिली तररीखकी वर्षा श्रावएमें पानीलाने वाली है १३ं फर्बरीको बादल बिल्कुल साफ रहे तो दरमिन्तबी सूरत है १४ फर्ब ीिका चन्द्रमा बृहस्पतिवारको दिखाईदे तो चैच्रमें पनी श्राने का घोगहै। $\varepsilon$ फर्वरी को बादलसाफ रहेतो श्रन्नकी तेजी रहेगी ६. $\vartheta$, . मार्चका बादल हांबैं तो चैच्चमासमें ग्रोले पड़े 5 माचंकी ग्राधी रातपर बादल होबें तो जेष्ट मासमें ग्रांधियाँ श्र्रधिक श्राबें, १७ १₹ मार्चको इदल साफ रहे तो पारी ही घरसे ओर हवा श्रधिक चले २? मार्चंका बादल गर्जे तो थावए जादूँमें श्रन्नकी तेजी होजावेगी।

३ श्रमैलको बादलहों श्रौर विजली चमके तो बारिस कम होगी $=$ श्रम्यैलको पानी बर से तो श्रावए भादैंमें पानी ग्रच्छा पड़े श्रगर पन्द्रह अभैलैलो पानी बरसे श्रैर श्रांधी चले तो फसल बराब होगी $१ ?$ श्रभैलको बारिसहो और दक्लिन पूरव की हवा चले तो मादौौमें श्रन्न तेज होगा।

४ मई़को बारस होतो फसल श्रच्छी ६ मर्रकी बारस ग्रन्न को तेज करतीहै १४ मईक्षो पानी बरसे तो ग्रायंदा पानी कम बरसेगा १६, १७, २₹, मईकी वारिस दुर्भिज्तकारी है। ग्रगर ३० मईको पानी बरसा तो चिच्रमासमें पानी श्रचन्छा बरसेगा

३ जूनको पानी दरसे तो भादैंमें बर्षा श्रच्क्शी श्रोगर \& जूनको पूर्वी हवा चले श्रौर बादल होतो श्राष।ढ़ श्रावए भादौं तीनों महीनोमें पानी नही बरसेगा ग्रगर तारीख $\varepsilon$ जूनको दकिखनकी हवा चले तैल तेज होजावेगा ग्रगर ?₹ जूनको दोपहरके समय पानी बरसे तो २० दिनतक बरसा न होगी सादा (सट्टा)चलन बाज़ार निकालने की रोति गत श्रब्कों में तीन श्रधिक कर प्रत्येक की इकाई श्रौर दहाई को लौटावे दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम करे फिर उस में श्राठका भाग देकर शेशांकको लग्नमान कुएडली बनावे दूसरे गहमें तथा चोथे घरमें बलवान चन्द्र पड़े त्रीर श्रग्रद्ध उसको देखते हों ग्रथवा लग्गका स्वमी दूसरे या तीसरे घर में जाकर वैठे तो बिजयी होगा।

## मेष राशि वर्णन

श्राठ पांच नौ तीनमें, दे ग्यारह का जोड़। तत्व द्वीपको श्रलग कर, लीजे सार निचोड़ ॥

$$
\frac{E \times y \times \varepsilon \times z+q\{-\theta}{y-z-q-(\varepsilon)}=
$$

बृष राग़ि
दूश्रा पंचा साततवा, श्राठ ग्राठ नौ तीस। छ: चौकाको ग्रल्लग कर, पड़ेग्राय इकीस ॥

$$
\frac{22-2 \times 4-\theta-\xi 8-\varepsilon 0}{220 \times \xi \times 0 \times 28-}=
$$

मिथुन
त्रित पावक को जोड़दे, नौ ग्यारह पैंतीस। घटा पांच छः तीनको, कृपा करे जगदीश ॥

$$
\begin{gathered}
=\frac{-3+\varepsilon-99 \times 34}{\varepsilon-4-3+2 \times=}= \\
\text { कर्क राइए }
\end{gathered}
$$

चलरे सद्टा पट्टा + नौ बिन्दी पका श्रट्टा। ककेदेख चल जुत्रा, छ: चौका पंचा दुश्रा ॥

$$
\begin{gathered}
\frac{08+2-2-5, ६-80}{4 \times 8-2+3-} \\
\text { Fह गाशि }
\end{gathered}
$$

सिद्धि मिले तों निधि मिले, मिले दड़े में तीन। पत्की पग चुन $२$ धरें, जोड़ो बिविध प्रवीन ।

$$
\frac{\varepsilon \times \pi+3-8}{29 \times=-\varepsilon-8+}=
$$

क०्या राशि
त्राठ सात पच्चीस है, नौ ग्यारह बाईस। मिश्र सिंन्धु तट बेगमें, घटा पांच पचीस ॥
\% माजय परीच्ता *


जो बिन्दी हो तीनपर, बारह दऊं निकाल्त। सत्त्यर्सिंधु को जोड़कर. रन्तक दीनदयाल ॥

$$
\begin{aligned}
& \text { धन राशि }
\end{aligned}
$$

नौ बिन्दी एका छः पका, सत्ता के सङु दुत्रा। पश्aा चौका योग मिलाश्रौ, देखो धनका जुत्रा $\|$

$$
\begin{aligned}
& \text { मकर राश }
\end{aligned}
$$

श्रठ्ठासी तेतीस धन दे छत्तीस मिलाय। मिले पिचासी तीन दस, सत्त सात घटाय ॥

$$
\begin{aligned}
& \frac{\Sigma \Sigma-3 ३-६-३ ६}{\Sigma y}+80-80-20-0+ง \\
& \text { कुम्म राश }
\end{aligned}
$$

एक सतासी पिच्चासी, पैतीस बचाना श्रच्छा है । चिल्ला श्राठ दो घटा बढ़ाकर, चलो रामकी इच्छा है :

$$
\frac{2-30-5 y-34-}{5+2-8-\xi \div 88}
$$

## मीन राशि

कर तिगुना पैँतीस घटादो, किसकी करे प्रतीज्ता है। नौ तेरह को मिला एक, होजावे भाग्य परीज्ता है।।

$$
\frac{34 \times z-2 \div 24-\varepsilon}{\varepsilon+\{३-2 \div \times \div \xi}
$$

विदेशी तेजी मन्द्रा (लोंटरी ) चलन बाजार लोटरीके सीदे भारतके श्रतिरिक श्रन्य देशोमें होते हैं उसमें फल पाने का उत्तम उपाय यद हैकि ग्रंथकर्तांके नामके श्र्त्तर जोड़कर नीचे वाले चकसे मिलाश्रो फिर उसमें से दो घटाकर श्राउपर मागदो शेषांकको लग्र मानकर कुन्डली बनाश्रो यदि धनेशमें चन्द्रमा बलवान होकर पड़े ग्रथवा चौथे घरमें चन्द्र बलवाने होकर पड़े तो धन मिलेगा

सौदा करते समय प्रश्नकर्ता श्रपने बांप नाकके स्वरका च्ञानकर सौदा करे यदि बांया स्वर चलताहो भ्रीर पृथ्वी तत्व उस समय पर उवस्थितहै। तो विज की संभावना है

| 區 |  |  | \% | ${ }_{\text {L }}$ | \% |  | to | 緊 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| लाम | $?$ | з |  | 4 | ६ |  | $\bigcirc$ | $=$ | 2 |  |  | - |  |
|  | ¢ $/$ \|ob | i | $\stackrel{\circ}{\sim}$ | \% | \% |  | $\stackrel{\circ}{\text { ¢ }}$ | $\stackrel{\circ}{0}$ | \% |  |  | $\stackrel{\circ}{0}$ | 10 |

किसी किसीका ऐसाभी मत हैकि नामके श्रळ्कึंको श्रलग श्रलग जमा करके हर एक को $=$ पर भागदे ग्रगर उन श्र्ड्रोमें शून्य श्राकर यड़े तो हानि उठावेगा यदि पक्से लेकर शाठ तक कोई श्रंक शेष बचे तो फिर उसकी कुन्डली बनाकर फल देखे घनमें जो चन्द्र श्राकर पड़े तो बर्तैमान शाके रेंसे घद्यदो फल श्दे ठीक निकलेगा उसीका सौदा करे।

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## सात्वां अध्याय

## वर्षफल बनाना

वर्षफल बनानेमें समय दिन तिथि पल घड़ीकी श्रावश्यकता होती है इनमें सेभी तीन वार्ते मुख्यहैं श्रर्थातू मुन्था，मुद्ददशा लघुपचवर्गी इनके बिना वर्ष नहीं बनता

## मुन्था किसे कहते हैं

बीती हुई ग्रायुके वर्षोंको जिस सालका वर्ष वनानाहै उसमें जन्म लग्नजोड़ १२ पर भाग देनेसे जो शेषबचे उसको मुन्था कहेंगे

## मुद्दादशा किसे कहते हैं

वीती हुई वर्षोको जन्म लग्नमे जोड़ देनेसे दोको घटाकर $\varepsilon$ का भाग देने से जो शेष वचे उसीको दशा मुद्दा कहैंगे। इसमे विशशोत्तरीकी श्रावश्यकता पड़ेगी।

## ल⿹勹⿰丿丿乚㇒ पंचवर्गीं

वर्षांके पांच स्वामियौंको लघु पंचवर्गी कहतेहैं जिसमें ［१］जन्म लग्नका स्वामी［२］वर्षका स्वामी［३］मुन्थाका ह्वामी［8］न्रेराशि हवामी［प］समय स्वामी।
लघु पंचवर्गो ब्याख्या

जन्म लग्नके श्रधिकारीको जन्मका स्वामी कहते हैं वर्ष के श्रधिकातीको वर्षका स्तामी कहते हैं मुन्थाके श्रधिकारीको मुन्थाका स्वामी कहतेंहैं जेराशि स्वामी $१ २$ लग्नौंके तीन समान भागौंको त्रिशांश कहतेहें श्रौर उसके श्रधिकारीको


## वर्ष बनाने का रीति

जन्म पन्र या वर्ष पत्र के जितने साल बीत चुके हों उसको जिस साल का वर्ष बनाना हो उन में से घटादो भ्रन्तर फलको सवाया करो वह दिन होगे फिर उसको श्राधा किया वह घड़ी हुई ड्योढ़ा किया तो पल हुषे फिर उसमें जन्म समयके वार घड़ी पल दिंये चाहे हुगे वर्षके वार घड़ी फल होगया इसके बाद तिथि बनाई, जावेगी उसकी यह रीति है कि जिस संकान्तके जिस श्रशश का जन्म हो उनको वर्ष निकालने बाले पंचा ट्न में देखो उन श्रन्शा पर कौनसी तिथि है उसी का वार यी देखे यदि बार तिथि ठीक मिल जार्यै तो सही है यदि ग्रागे पीछे हो वार को प्रध्रान मानकर तिथि ली जावेगी फिर उसकी कुन्डली बनःकर वर्ष फल निकाल लो।

## उदाहरण

यदि किसी को बर्ष सम्बत् ${ }^{c} \varepsilon \bar{\varepsilon} \varepsilon$ का बनाना है त्रौर तुम्हारे पास सम्वत् $\mathfrak{Q} \delta \bar{q}$ का बर मौजूद है।

$\therefore=$ को सनाया करना है $\therefore \Sigma \times \frac{9}{8}=q \circ$ दिन हुपे ग्रब $₹ \circ$ को श्राधा किया $90 \times \frac{q}{\imath}=4$ घड़ी हुष इसके बद $\bar{\sigma}$ का ड्योढ़ा किया $\Sigma \times q \frac{9}{2}=92$ पल हुऐ ज्र्रब $२ ०$ दिन $प$ घड़ी ?२ पत इसमें जन्म दिन वृहह पति $y$ वां है तथां २१ घड़ी $8 q$ पल है इस को जोड़ दिया $२ \circ$ दिन्न 4 घड़ी $2 २+२ १$ घड़ी $४ ?$ पल $=? 0$ दिन २द घड़ी पू३ पल के इष्ट काल र६ घड़ी पू३ पत्ल का हुग्रा इसी के श्रनुसार पंचाङ में देखकर कुन्डली बनालो यहां पर केनल कलिपत कुन्डली देकर उसके गृह फल्न लिखते हैं यह कुन्डलो भादों श कला 4 सम्वत् $१ \varepsilon \bar{\square}$ 88 घड़ी 89 पल इष्टकी हैं पाठक गण इसो गणित से वर्ष
cC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotr

कुन्डली बना लियाकरे श्रौर पंचा द्वारा गृह स्थापित करदिया करें जैसाकि ऊपर वर्गान होचुका है। वर्षकुँडली पृष्ट द्शपर देखो मुन्था निकालना
जिस साल का वर्ष बनाना है उसको बीती हुएे जन्म पत्र के वर्षों को जन्म लग्न में जोड़ कर ग्रह का भाग दो मुन्था निकल श्रावेगी। मुन्था एक वर्ष में एक लग्न चलती है।

उदाहरण
जैसे कि किसी के जन्म को 80 वर्ष बीत चुके है ग्रैर नामेष राशि का है
$\therefore 80+q=8 q \div q २=4$ बचे ३१̆ $\frac{4}{2}=4$ बचे $\therefore$ सिंद लग्न की मुन्था $4 ू$ वाँ हुई उस को वर्ष के 4 वें घर में लिख द्यिय।

## मुद्दादश निकालना

जन्म पत्र यो वर्ष पत्र को जितने दिन बीत चुके हो उनको जब्म नत्त्रत्र में जोड़कर २ घटा कर नौ का भागदेदो यदि एक बचे तो सूर्य की दशा दो बचें तो चन्द्र ₹ बचे मंगल चार बचे तो राहू $Y$ बचे वृहस्पति ६ बचे शनि $Q$ बचे बुद्ध वार कमानुसार दिशाऐं निकाल लो श्रन्त में वचे तो गुक श्रौर शून्य घ्रावे तो राहू की दिशा जानो।

मुद्दा दिशा से ही वर्ष ग्रारम्भ होता है। मुद्दा दिशा का तिगुन बिशोत्तरी समभना चाहिये नीचे देखो।

| ग्रह | सूर्य | चंद्र | मङ्नुल | राहू | गुरु | $श$ | बुध | केतु | शुक |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विश | ? | 2 | ३ | 8 | 4 | छ | $\bigcirc$ |  |  |
| अुद्ददिन | \% | ६ | $\varepsilon$ | 22 | 24 | 25 | 22 | 28 | २ |

## मुद्वा निकालने का उदा|हरए

भाना कि किसी का जन्म श्रश्वनी नत्तन्त का है श्रीर उस को $ง$ वर्ष बीत चुके हैं।
$\therefore$ श ग्रश्वनी नच्तत्र $q^{+\theta}=\mp$ इस में से दो घटाये।
Е-२=६ इस मैं $\varepsilon$ का भाग दिया
$६ \div \varepsilon=६$ के इसमें $\varepsilon$ भाग नहींजाता है इसलिये यहीशेष है
$\therefore$ ६ दिशा शनीभ्वर की हुई इस वर्ष का वर्ष शनीक्धर से श्रारम्भ होगा।

## र्ष पति समय

यदि वर्ष दिन मै लगे तो मेब राशि का स्वामी सूर्य वृषका चन्द्र मिथुन का बुध कर्क का मद्रल सिहका वृ६स्पति कन्या चन्द्र तुल का चुध्ध वृश्चिक का मद्गुल होता है। यदि रात्रि में लगे तो सिंह का सूर्य बृष का शुक मिथुन का शनि कर्क का श क होता है।

धन का स्वामी शूनि मकर का मंगल कुम्भ का वृहस्पति मीनका चन्द्र खामो चाहे दिनमेंवर्ष लगे चाहेरात्रिमें लगे) हहेगा

## समय का ख्वामी

दिन में वर्ष लने तो जिस लग्र में सूर्य हो उसका स्वामी दिनका स्वामी होगा सूर्य इसी प्रकार जो वर्ष रत्रि में लगे तो जिस लग्न में चन्द्रमा हो उसका स्वामी रात्रिका चंद्र रहेगा।
मुन्था फल
 22 की श्रश्र मी होती है। सातवां घर स्री का है इस लिये स्री संबंधी कष्ट होता है। ग्राठवां घर श्रायु का है इस लिये रोग

व लत्त्यु कारक है। चौथा घर माता का है। वह सुख नाश करता है। श्रथवा माता को ढुख पहुंचाता है। छुटा घर चोर श्रीर शन्रु को ढुख देता है। ग्राठर्वें भाव का चोर रोग ढुर्व्यसन पेदा करता है। श्रपने ₹वामी का शुअ है। पापग्हों सहित ढुखदाई है!
वर्ष का स्याओी

वर्ष में जो गृह पांचौ श्रधिकारियों में श्रधिक बली होकर लग्नको देखताहों वही वर्षका राजा श्रथचा वर्षका स्वामी होगा।
बर्ष के सवार्मी का फल

सूर्य बली हो तो मान श्रौर पतिछ्ठा बढ़े निर्बक सूर्य माता पिता मिश इत्यादिको से दुख देता है चन्द्रमा वर्ष का सतामी नहीं होता रात्रि के समय न्वंलगे तो उत्तम क्योंकि जब कोई म्रह श्रधिकारी नहीँ होता तो चन्द्रमा होजाता है।

चन्द्ववली उत्तम फल देता है निर्वल मध्यम त्कीए ग्रधम फल दाता है

व ली मंगल वर्ष का स्वामी होतो शन्रु मिन्र बने धनादि का सुख हो मध्यम होतो रक्त रोग की पीड़ा हो निर्व ल होतो ग्रश म फल देगा। गुरु की द्विष्ट यदि निर्व ल की होतो शुभ है। बलवान बुष्ष घंश राज मकान धन श्रौर यश देता है चृहर्पति वली श्रादि का सुख देगा श क से नाना प्रकार के घन धाम की पाति हो शनि चषंश होतों भूमि लाभ हो।
१२ घगों का फल

पहिले में चन्द्रमा पाप युत श्रथवा सूय मंगल शनि राहू फेतू इन में से कोई होतो चिन्ता पैदा करें बुभ्य श क गुरु पूर्ण चन्द्र होतो श म है। दूसरे में पूर्णा चन्द्ध बुद्ध वृंस्पति शै क
$\mathrm{CC}-0$ Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

वली श स ग्रह सहित होतो धन प्राति सूर्य मंगल रादु केतू श्रौर ज्ञीण चन्द्रमा श्रशु म हैं तीर रे घर में शभ ग्रह घनवान होतो धन लाभ विशेष कर चन्द्रमा लाम दायक है। चौथे घर में पूर्ण चन्द्र श भ ग्रह्म माता का प्यार भूरि लाभ देते हैं पाप ग्रह श्रौर च्तीए चन्द्रमा ग्रश भ है पाचर्बे घर में चन्द्र वली तथा शुम ग्रह पु⿹्र लाभ देते हैं मुख्य हर शुक श्रधिक लाभ दायक है। छोे घर में पाप ग्रह शन्रु का ब्योपार का नाश करता मामा को श्रुभुम है इसके विप रीति श श ग्रह रोग दायक हैं। इस में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि छटा घर मामा को क्ये फल देता है इसका उत्तर यही हैकि चौथा घर माताका है उससे दूसरा उसके भाई का दोता है।

सातरंके श भ ग्रह स्री तथा साक्रियों को सुखद्यक है च्तीए चन्द्रमा राद्ड केतू स्री का नाश करते हैं श्रबम घर सब पूरे ग्रह घड़ते हैं तथा पाप गुक्त होतो मृंत्युकारकहै दीशाए होतो मृत्यु हो मंगल राहू केतू ग्राध्रिक कष्टा देते हैं यहां तक कि मृत्यु मी करा देते हैं सूर्य से दाह रोग श्निसे ॠदोष होता है नरे घर में शुभ ग्रह सुखकारक पाप ग्रह दुखदाई होते हैं यात्रा में घन का नाश कराने वाले हैं दसम ग्रह्ट में शुक चुहस्पति बुध से राज सन्मान हो पिता का घ्रन मिले सूर्य मंगल से यश बढ़े ग्यारहवे घर सब बहह श्रच्छा फल देते हैं बारहवे घर में शनि हर्ष दायक है पाप ग्रह होतो व्यर्थ धनका नाश हो शुस ग्रह होने से धमं में घन सच होता है।
लगनगाफल

वली लग्नेश सुख दायक हैं बली सूर्य रज सत्मान वर्या लाभ चन्द्र वली हो चांदो मोती मिले मंगल से तांबा शौर लाल पदार्थ मिले बुध से घश त्रौर चृद्धि हो छहह्पति से प्रतिष्टा बढ़े गुय वली सुखद्रयक है शनि नीनों से घन पाति CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

फरावे राहू फेतू बृत्तियों धन मिले। निर्वल लग्नेश दुखदाई हैं मध्यम २ फल देगा।
दूसरे घर का फल

यदि गुरु जन्म में धनका सवामी हो श्रौर वर्ष श भी होतो धन बढ़े, बुभ्र घन श्रौर श्रायु का स्वामी है यदि पू 1 ह। ₹०। 291 घर मे होतो विद्या वढ़े श्रथवा लिखने पढ़ने से धन ममले धनस्थान मंगल देखे तो धन मिल, श क ₹वामी होतो धन बढ़े बुध बृहस्पति गुक धनस्वान में हो श्रथवा देखते होतो घन लाभ हो । वृहसपति शुक धन मै हो घन मिले तीसरे घर मै होतो भाई से चौथे में मात्ता से पाचर्वे सेतुत्र को धन मिले छटे माता से सातचै स्री दसवें पिता से श्राठच्च खर्च श्रौर बारहन्नें से हानि होती है।

## तीसरे घरका फल

वर्ष का स्वामी सूर्य सुक बलबन होकर तीसरे में पड़े तो भाईयों में प्रेम बलवान हृहस्पति सुखदायक मंगल के साथ चन्द्रमा तीसरेमें होतो भाईयोमें भगड़ाहो शनि श्र्रौर मंगलकी राशि शに में होवे बुध राशि इ६ मेंहो तो भार्दयोम्ये रोगहो शनि राशिका मंगल मंगलदाता तीसरे घरका स्वामी श्रस्त होतो भाईयोका नाश।

## चोथा धर

चौथे घरका सूर्य पापगृह सहित वैठाहो तो पिता चन्द्र पापगृह युक्तभावका मंगल भाईयौं का बुध सवारीका वृहस्पति पुत्रका शुक होतो मामाका शनि स्रीका गाहु केतु श्रपने शरीर का नाशकर्त्ता अ्रपना ढुखद्राहै। जन्म कालमें जिस राशिका चन्द्र हो उसीपर शानि श्रा वैठेतो माता से शभ्रुता तथा जन्म भूमि त्याग हो

CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## पाचगां घर

पांचर्वें घरमैं बृहस्पति वर्षंका स्वामी होकर पंचम वा ग्यारहवैमें वैठे तो पुत्र लाम सूर्य मंगल बुध शुक्त वर्ष स्वामी पूवां ११वां पुत्रदाताहै गुमगुहोंकी राशि राजझाधाहाश२ बुध पाचब्बें ग्यारहबें से पुत्र मिले पांचर्वों बृहस्पति पुण्रदाताहै मंगल बुध वष्षंशहो वृहस्पतिकी राशि धन मीन मेहो तो पुत्र उत्पन्न हो। लग्नसे पांचबे सूर्य घृहस्पति हीन होतो गर्भ गिरे पर जन्म लेते बालक मर जावे । लग्नसे पं चम बुध शुक चन्द्रमा वलीहो कर पड़े तो कन्याहो। पंचम भाव में शनि होतो मूँढ़ गर्भा राहु केतु होतो मरा बच्बाहो। गुक मंगल पुधकी मृत्यु करता है। पंचमेश मंगलके साथ श्रष्टम स्थान होतो पुत्र मरें

## छटे घर का फल

वर्ष स्वामी बकी शनि घृहस्पति पांचने घगमें श्रशुभ, मंगल बकी रुधिर रोग करे, तथा चोटोका मय शक निर्बल श्रौर वीर्य सेगको करे चन्द्रमा वीर्यरोग बुध बत्तरोग जन्म मे जिस राशि शान उसीपर वर्ष लगे तो शीतरोग यदि शनि पापगृहों युकहो तो मृत्यु मंगलकी जन्मराशि वर्ष लग्नमें जो पापृह युक्त होतो पित्तरोग ग्रन्नि का मय तथा हुधिरयोग। शुकू सूर्य जन्म कालमें एक राशि परहों तो पमेह भुथेश पापगृह युक्त होतो जाड़ा चुस्खार कन्या तुला मिथुनका शुक्र शीतरोग वैदा करताहै

## सातनें घर का फल

वर्षेश शुक्क सातवे घर हीर सुखदे मंगल देखे तो प्रेम बढ़े वषंश शुक बुध श्रधिकारीसे देखे तो परनारी से प्रेम हो जन्म सशिकां शुक्त हो उसी पर वर्ष लगे तो उस साल च्याए हो CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## च्रश्यध घर फल

मंगल निर्बल पापगृह युक होतो चोट लगे, निर्बल संगत्ल मेष, सिंद, ध्रन का होतो श्रग्नि से जले, मिशुन, कन्या, तुला धनका होतो शन्रुग्रं से मृत्यु हो निर्बल मंगल बली हो दसनै घर बैठे तो राज दंड मिले ग्रथवा चोर शज्ञुत्रोंसे ढुखहो चौथे में मंगल होतो मोतासे बैर जन्मसूमिका त्यागहो चुध च्रधिकारी ग्रस्तहो गौर मंगल दग्रा होतो विदेशसे कैद्से मृत्युहो वर्ष लग्न श्रष्ट्मका स्वामी ज्राठर्नेंें होतो हृत्यु हों जल्मका ञ्रष्टम सवामी शानि वर्षके श्राठरैने है तो वर्षके श्रारस्म मृत्युछो
नौंने घर धा फल

वर्षश मझ्युन होतो श ग ग्रस्त शक ₹ ₹ह में हो मार्ग चलना पड़े बली बुध ३ाह में तीर्थ करावे जन्म्र में बृहस्पति जिए राशि पर वर्ष लगे तो यात्रा मै मृत्यु हो ।

## द्पवें घर का फल

वष्श दशर्वे घर का राज सन्मान जन्म में सिंह राशि में सिह राशि में सूर्य हो वर्ष म" बली होकर दसर्वे स" पड़े तो नया स्थान मिले।

## ग्यारहवें घर का फल

कोई मी बली गृह गयारहवँ घर मे बैठे तो धन लाभ हो शुभग्रह देखें तो भूमि से धन मिले। वबेश बुध ग्यारहवें स्थान में शु भग्रहोंके साथहो प्रथवा देखताहो तो व्यापार मैं धन मिले

## बारहवें घर का फल

यह घर खर्च का है शुम ग्रह हो तो श भकार्य में श्रशुभ ग्रह हो तो श्रशु म कार्य में धन खर्च हो।

## वर्ष से वर्ष बनाना

गत घर्ष के चार घड़ी पलादिको में से दिनोमें ? बक्ष घड़ियों में $₹ 4$ का ग्रह्ढ पलों में ३१ विपल हों तो ३० का ग्रह़ जोड़ कर अगले वर्ष के चार घड़ी पल बनालो यही इटकाल होगा इस में उयोढ़ा सबाया करने की श्यावश्यकता नहीं चाहा हुआ इष्ट निकल श्रावेगा उसी से कुएडली बनाकर गृह स्थापित करदो वर्ष वन जावेगा फिर उनका फल कमनुसार लिखते जाझो।

## लेखक की अन्तिम विनय

इस पुस्तक में बड़े २ प्राचीन गुत्व पन्थ्थों का संग्रह किया गया है श्रैर उनहीं के श्रनुसार कल लिखा है श्रागे गी भजा का भाग्य बलवान है ईैश्वर गति श्रापार है जो हो जावे थोड़ा है हूससे यदि कदाचित कोई फल ठीक न बैठे तो शाब्न को दोव नाद्धां गणित या रूश्वर इचक्षा प्रवल है।


CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

## च8 त्रासनॉंके चित्रों वाला . सचित्र को कशास्त्र रहस्य

 क्जेंगिजो ! हमारो दावा हे कि श्राज फल के कोक्यालों में सबसे श्राच्या श्रोर लाम दायक कोकराख हमारा है यदि विक्तापन के मुताविक न होतो दूनी कीमत वापिस फरंगे इसमें ली पुरचiं के जाति मेदे लत्नए, मनचाही सम्तात पेदा करने के नियम, गर्ं घारण सहतास काल उद्र मर जवान वनाये सबना, ली को फ़ानू में रख्ना $\approx 8$ ग्रासनों के चिच गर्भ परीत्ता बालक रत्ता श्रोर बीर्रस्ता नामई, नपुन्सक भौर वांभ को सन्तानबान वनाना यंच, मंन, तंन्न, ल्बी पुर्योंकी प्रल्येक रोग की सामबाण श्रोषधियां श्ञतेक गुत मेद्ध जो किसी दूसरी पुस्तक में नर्धीं मित्रंगे मिन्रो ? यही श्रहली कोकरास्त्र है जिस की खोज में श्राप बर्षों से थे मूल्य १) डाक मझसूल ॥ल्लबपती यनने का सरल साधन

## दस्तकारी रबर

शस में देशी दरएत्तो फे दूध से रखर घनाना रबर की बस्तुएँ जेसे मोटरसाइकिल घोड़ा गाड़ी ग्रादि के टायर स्यू बर्चों के लिलीने गेंद गुध्बारे गटापरहे के फुनफुने श्राईगिलास चशमे और चश्मो के फम मेलस गेटिस रबर के फीते कंघा कंबी घरसाती कपड़ा रबर का फर्स इंट्ट फीएगेन पेन इत्यादि बस्तुर्ये इनरकी तैयार करना स्वयं सीखलेंगे थोड़ासा उद्योग करने पर श्राप बिलायती चीजों से श्चच्छी श्रौर सस्ती वस्तुएं बनाने लगर्गेग फिर का है हिन्दृसतान का बाजार शपके हाथ में होगे श्रोर श्भाव थोड़ी पूंजी से लसपती बन जार्थँगे। मू० १। डा म !।
पना-गुलजार कम्पनी झलीगढ़


$$
\begin{aligned}
& \text { ता चत्बोंक्रीकांत? }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { वारत स्वपथ उन्दाईंखाकलेली } \\
& \text { के मृडयान 弦 चुगे }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { टदिशाहिय कतनादना? } \\
& \text { द उदिध क्रि संकीवत्ता? }
\end{aligned}
$$


[^0]:    CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

[^1]:    CC-0 Pulwama Collection. Digitzed by eGangotri

